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After a discussion of some relevant secondary literature, a
speaker-orientated model of tense and mood in contemporary German
is presented. A semantic description of these categories is given.
The basis for the description is the speaker's communicative
intention, which is then formalized in logical terms.
A sentence is assumed to have three components: speech act,
modality, and propositions! content.
The basic meaning of a tense is shown to be the temporal relationship
between these three components; the tin® of the speech act is taken
as the point of reference.
It is shown that tense uses which do not correspond to the basic
meaning are derived from other tenses by means of transformations,
which may be caused by the speaker's wish to emphasize parts of the
communicative intention, to achieve special euphonic or rhythmical
effects, or to avoid redundancy or complicated morphological forms.
It is also shown that a secondary function of tenses is the
indication of the temporal ordering of propositional contents in
a continuous text.
The semantically derived tenses are shown to form the criteria for
the choice of morphological tense forms in the syntactical component
of the grammar.
The modality component is described in terms of formal logic. It
is assumed to have four basic functions:
The use of Indicative signals the assertion of a proposition.
The use of Subjunctive II is shown to be due to a conjoined
negatively asserted proposition which is part of the sentence.
The use of Subjunotive I is due to the irrelevance of the truth
value of a clause to that of the sentence as a whole.
The location of a proposition on the spectrum of probable truth
is shown to be indicated by the modal auxiliaries.
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1.1. Aims
The aim of this study is to present a semantic description of the
tense system and the individual tenses of contemporary German.
The reasons of a native speaker's choice of tenses will be described.
The model presented here will be strictly speaker-orientated.
The basic assumption of this study is that in a speaker-orientated
model the "Why" of using a particular tense is of primary, the "How"
of secondary importance.
Bull (1971:3) remarks:
The establishment of a relationship between [...] a
morpheme and objective reality is a process whioh may
be initiated on either of the two levels of abstraction
involved. One can begin with the morpheme pit and
proceed to the hole in the ground or, in reverse, one can
start with the hole in the ground and proceed to the
morpheme pit. The first alternative has been customarily
used in investigations of the Spanish tense system.
Bull himself chose the second alternative. This study, too, will
"start with the hole in the ground".
Unlike the model described by Bull (1971), however, the model presented
in this study does not lay claim to universality, but only to
descriptive and explanatory adequacy for contemporary German.
No attempt will be made in this study to describe morphological or
morphemophonematic rules for tense formation, since this topic has
already been sufficiently treated (e.g. Halle (1953)).
Syntactical rules will only be dealt with as far as is necessary to
show how this semantic description can be integrated into a more
general grammar model, e.g. TG—grammar.
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No particular corpus has been used for this study. The linguistic
material used as evidence is taken from grammar books and other
reference works as well as from learned articles. Sons literary
and non-literary passages have been added to olarify certain points.
3
1.2* Tense Thoorle3
In recant studies various at tamp13 have bean made to systematize the
German tenses.
Grabs (1973s87) differentiates:
I. In der Gegaawart das Sprechers abl&nfendes Geschehen [*••]
II. In die Gegenwart das Spreohers hinainwirkende3,
abgeschlossenes Geachehan [•••]
III. Vargangenes, dar Gegensart dea Sprechera entrucktes
Gaachehen j
a) ablauf'end [ • • • ]
b) abgaschloasen [...]
IV. Erwartetas Geaehehen:
a) nicht abeaaehlossen, noch nicht begonnsn [...]
b) abgeschlossan, noch nicht begonnen [...]
For Admoni (1970), Jung (1973) and Schmidt (1973) the primary criteria
are "absolute" and "relative".
Admoni (l970:18lf.):
Die Zeitformen, deren Zeitbea timmung unmittalbar in bezug
auf den Redemoment erfolgt, nennt man absolute Zeitfornan
(Zeiten). Im Deutschen aind as Prasens, Prateritua,
Futur I, sum Tail Perfekt. Die Zeitformen, deren
Zeitbestimmung nur mittelbar, und zwar in fcezug auf
absolute Zeitformen, erfolgt, nennt man relative
Zeitformen (Zeiten). Zu ihnen gehoren im Deutschen
Plusquamperfekt, Futur II und sum Teil Perfekt.
Unmittelbar oder mittelbar sind also alle Seitforman
auf den Redemoment bezogen [•*•]
Die Scheidung der ahsoluten und relativen Zeitformen
v&rd aber nicht immer ganz aufrechterhalten. So kann
auoh das Prateritum als relative Vergangenheit [... ]
auftreten, z.B. im Verhaltnis zura Perfekt:
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Die groBe Industrie hat den Weltmarkt hergestellt.
den die Sntdeckung Amerikas vorbereitete (Marx, Kngsls).
So erscheint anderseits das Prater!turn als eine "Vorgegenwart"
(freilioh in bezug auf den Redemoment) im Satz:
Erinnerst du dich noch, vie wir oft nachmittags im Garten
saBen, vde as reoht schon war, ide die Sonne von dem
Himmel sohien? (Stifter)
These systems are partly combined by Fourquet (1973), Erben (1972)
and Weinrlch (1971)^*
Fourquet (l973:126f.):
Ein Versuoh, [das Problem der Opposition Prateri turn:Perfekt]
durch Auswertungen literarischer Text© zu klaren, hat zu
einem besarkenswerten Kifierfolg gefuhrt. In einem Roman in
der "erzahlenden Zeitform der Vergangenheit", den
Jerominkindern (Wiechert), fand sich nur das Pratariturn
und das Plusquamperfektj in ainer Gesellachaftskomodie,
dem "Schwierigen" (Hofmanns thai), fand sich nur das Prasens
und das Perfekt. Abgesehen von den Abschnitten direkter
Rede in Anfuhrungszeiohen kommen die beiden Tempusgruppen
nioht in demselben Text vor, wobei die ubrlgen Aspekte
sonst gleich sain mogen.
Offensiohtlioh findet zunachst eine erste Wahl statt:
Man entsoheidet sich entweder fur das Bezugssystem der
Gegenwart oder der Vergangenheit.
Erben (1972:86):
1. [...] "Bezugsaystea der Gegenwart"
a) "Verlaufsstuf en, Aktuellsetzung im
fP r a s e n s* [•••]:
Es regnat
(« zur Sprechzeit/jetzt aktuell, gegenwartig ablaufend);
b) "Erwartungsstuf e% prospektive Darstellung
im'Futurl* [...]:
Bs wird regnen
(= erst demnachst aktuell);
"^On ^'einrich (1971) see Section 1.2.1.
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c) "Vollzugsstuf a", retrospektive Darstellung
in 'P e r f 0 k t' [•••] s
Ss hat geregnet
(= jetzt vollzogen, zur Sprachzeit bareita ala
"Faktum" aktuell);
d) pro- und retrospektive Daratellung im'Futur II* [•••]:
Es wird (haute abend/morgen) geregnet haban
(* dann vollzogen, erst zum genannten Zeitpunkt ala
"Faktum" anzunehmen);
2. [•••] "Bezugssystem der Vergangenheit*
a) "Verlaufsstufe" des •Prateritums* [...],
distanzierende Situierung des verbalan Prozesses in einen
kontextsignalisierten Zeltrsum:
Es regnete, als er das Haus verliefi
(= damals aktuell, in dem angegebanen Zeitraum des
"tunc" ablaufend);
b) "Erwartungsstufe", •Prateritum des "Prospektivs"1
oder 'Futurum praeteriti I*
Es wiirde/sollte bald ragnan
(= damals bevorstehend, nachfolgend aktuell);
c) "Vollzugs3tuf e", retrospektive Darstellung
im *P 1 u s quamperfekt' [...]:
Es hatt8 geregnat
(= damals bereits vollzogan und als ^aktum" aktuell);
d) pro- und retrospektive Darstellung, 'Futurum praeteriti II*
[•••]:
Es wurda/sollte (am Abend) geregnet haban
(® dann vollzogen, zum gsnarmten Zeitpunkt als "Faktum"
anzunehmen).
These systems can be seen to be inadequate from the following
considerations:
In Admoni's system, it does not become clear what he means by
"Zeitbestimmung in bezug asuf den Kedemoment". Intuitively, a Perfect
like
Es hat geregnet (= es ist na£)
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is much more closely related to the moment of speech than the
corresponding Preterite
Es regnete.
This is also shown by the fact that in this system the Perfect is an
absolute as well as a relative tense.
That the Preterite can be a relative tense not only with respect to
the Perfect and the Present, but even to the Pluperfect, for which
it is supposed to be the tense of reference, does not say much for
the adequacy of the model. Admoni (1971:188) himself quotes the
sentence:
Frau Hardekopf hatte die bucklige Nachbarin Frau
Boilers, die nicht schnell genug Platz machte,
beiseitege3Choben (Bredel).
Jung (1973:229):
Das Perfekt ist die relative Zeit zum Prasens. Alles, was
in einer Darlegung im Prasens vorzeitig ist, steht in der
Regel im Perfekt:
Mit der Baggerkolonne sind vdr in einem Fahrstuhl
nach oben gefahren. und die Eimer greifen jetzt
spielend in den nooh Frucht tragenden Boden
(Leipziger Volkszeitung), Die Natur ist die Probe
auf die Dialektik, und wir miissen der Natur-
wissenschaft nachsagen, dafi sie ... Material
goliefert hat (Excels). Ich sehe noch einmal
nach, was Herr Sch. geschrieben hat.
The sentences given as examples can obviously be interpreted in
various ways, the choice of the Perfect, however, is probably
motivated by direct reference to the moment of speech rather than
by anteriority. The wir sind gefahren probably points to a now we
are up here, whioh is borne out by the jetzt in the following sentence.
The hat geliefert can be paraphrased by bietet, and the third sentence
is equivalent to Ioh sehe nooh einmal in dem Schreiben Herrn Soh.a nach.
7
Tha value of the model of Fourquet and Erben may be summed up aa
follows:
A bonus point of the system is that the two tense groups correspond
to the possible forms of Subjunctive I and Subjunctive II, i.e. there
is a semantio differentiation paralleled by a morphological
2)
differentiation.
On the other hand, no 3emantio explanation is given for this
correspondence.
/thereas the "Beaugs system der Gegenwart" is in itself quite
intelligible, there are some problems about the "Bezugssystem der
Vergangenheit":
1) What is a "kontextsignalisierter Zeitraum"? The Preterite can be
used without any time adverbials accompanying it, as in Goethe's
poem:
Ich ging im Waldo so fur mich hin,
Und nichts zu suehen das war mein Sinn ...
Here we have Preterite throughout (except in the last two lines,
which have Present), and yet there are no time advorbials. The question
therefore remains how the point of reference is to be determined for
this system.
2) uhenFourquet and Erben assume separate tenses for the prospective
and pro- and retrospective presentations in their "Beaugssystem der
Vergangenheit", their assumption can only be explained by their
adherence to their own system. The "tense" forms they speak of are
Subjunctive or Preterite forms, which, in fact, have quite different
functions. The wurda-forms occur only in Free Indirect Speech"^' and
2)' See Section 1.5»
See Section 1.3.2.1.2,
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can only with great reservations be desoribed as "tense forms" (a
transformation of Future i/ll into Preterite/Pluperfect) j the
sollte-forma express inevitability in the modal range, but as tenses
are obviously Preterite/Pluperfect.
In the next sections, the tense models of Veinrloh (1971), Wunderlich
(1970), and Bull (1971) will be described.
9
l^S^ljiveinrioh
The tense theory presented by Welnrioh in his book "Tempus.
Besprochene und erzahlte Welt* (= Weinrich (1971)) is a further
development of theories which divide the tenses into two groups.
Whereas Fourquet (1973:127)^ talks of a Present Reference System
and a Past Reference System, Weinrich has tenses of the Reported
Universe (= Besprochsne Welt) and tenses of the Narrated Universe
(= Srzahlte Welt):
Weinrich (1971:18ff.)s
Ss gibt einen Gesichtspunkt, unter dem die Tempora einer
Sprache [...] in swei Tempus-Gruppen unterschieden irerden
konnen. Ich nenne die beidan Gruppen provisorisch die
Tempus-Gruppe I und die Tempua-Gruppe II. Zur Tempus-
Gruppe I gehoren im Deutschen solohe Tempora wie Prasens,
Perfekt, Futur und Futur II. Zur Tempus-Gruppe II
gehoren andere Tempora der deutschsn Sprache, solohe
namlich wie Prateritum, Plusquamperfekt, Konditional
und Konditional H. [...]
Ss soil nun weiterhin im Rahmen dieser Hypothese geaagt
warden, dafi in der uberwiegenden Kehrzahl der mundlichen
oder schriftlichen Texte der deutschen Sprache entweder
die Tempus-Gruppe I oder die Tempus-Gruppe II eindeutig
dominiert. [...]
[Wir wollen] die Tempus-Gruppe I als die Gruppe der
besprechenden Tempora und die Tempus-Gruppe II als die
Gruppe der erzahlenden Tempora auffassen. Texte, in
denen besprechende Tempora eindeutig dominieran, warden
dementsprechend besprechende Texte genannt. Als
erzahlende Texte gelten solche Texte, in denen
erzahlende Tempora eindeutig dominieren. [...]
Sofern nun die besprechenden ebenso wie die erzahlenden
Tempora [...] mit "allem moglichen* [verbunden warden
See Section 1.2.
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konnen1, fuhra ioh fur dieses semantische x aller mogliohen
Koimmir'kationsgeganstande die Chiffre "Welt" ein» [...]
In die sam Sinne nenne ioh die bespreohenden Tempore auch
Tempore der besproohenen Welt, die erzahlenden Tempore
auch Tempora der erzahlten Welt.
Weinrich deals not only with the tenses of German, but also with those
of English and the Romance languages. This study will only review
5)
".Veinrich's work with reference to German, not to the other languages '.
leinrich introduces the term Speech Attitude (= Spreohhaltung)i
Weinrich (1971:33):
Der Sprechar gibt [...] duroh die Verwendung besprechender
Tempora su erkennen, da£ er beim Horer fur den laufenden
Text sine Reseption in der Haltung der Gespanntheit fur
angebraoht halt. Duroh erzahlende Tempora gibt er in
Opposition dasu zu verstehen, daB der in Fraga stehende
Text im Modus der Entspanntheit aufgenommen warden k&nn.
Die Opposition zwischen der Tempus-Gruppe der besprochenen
Welt und der Tempus-Gruppe der erzahlten Welt wollen wir
daher insgesaat als Spreohhaltung bezeichnen, dabei aber
gleichseitig mitvsrstehen, daB die Haltung des Sprechers
eine bestiramte Haltung des Horers hervorrufen will, so
daB auf diese Weise bei Sprecher und Horer eine
kongruente Kommunikationshaltung erzeugt wird.
He admits, however, that this dichotomy cannot be fully maintained:
Weinrich (1971:38):
Der Erzahler, der spannend erzahlt, versucht namlich
gegenzusteuern. Duroh die Auswahl wirkungsvoller
Stoffe sowie durch ein spannungserzeugendes Arrangement
stilistischer Signale "fesselt" er also aeinen Laser und
zwingt ihm dadurch eine Rezeptionshaltung auf, welche
die primare Entspanntheit sekundar [...] aufhebt. Er
benutzt dabei ubrigens, abgesehen von der Stoffwahl,
weitgehend die syntaktisohen Signals des Besprechens,
For these, see Pollak (1968)
IX
Irishes ndere auch die 'besprechenden Tempora (direkte Rede,
histori*ches Prasens usw,).
*
Weinrich then claims that each text is dominated by a certain tense
group according to the literary genre it belongs to:
Weinrich (1971:45)s
So beginnt etwa der bekannte Roman Nineteen Eighty-four
von George Orwell in der folgenden Weise:
It was a bright oold day in April and the clocks
were striking thirteen. Winston Smith, his chin
muzzled into his breast in an effort to escape
the vile wind, slipped quickly through the glass
doors of Victory Mansions, though not quickly
enough to prevent a swirl of gritty dust from
entering along with him.
Mit ahnlicher Tempus-Distribution, namlich mit deutlicher
Bevorzugung des Preterit, nlmmt die Erzahlung des Buches
ihren weiteren Lauf uber etwa 200 Druckseiten. Nun legen
wir das Buch Fifty British Novels daneben, in welchem
Abraham Lass den Inhalt dieses Romans [•••] susammenfaBt.
Dieser Text ist, obwohl er offensichtlich denselben Inhalt
behandslt, grundverschieden von dem Roman selber, nicht
nur in der Lange, sondern auch im Tempus-Gebrauch. Die
Zusammenfassung ist fast ganz im Present gehalten und
beginnt wie folgt.
One bright day in April 1984 Winston Smith takes
time off from his Job at the Ministry of Truth to
go home and begin a secret Journal. He has a
lovely old notebook bought at Mr Charington's
Junk shop a few days before, a dangerous act in
1984, when secret thoughts and relics from the
past are forbidden.
Was ist hier geschehen? Die wiedergegebenen Ereignisse sind
offenbar die gleichen. Was last sie in dem einen Buch Im
Preterit, im anderen Buch aber im Present erscheinen? [...]
Wir [...] erklaren die Verwendung des Present tense in der
Zusammenfassung als gattungs- oder situationsspezifisches
Signal dafur, dafi es sich um einen besprechenden Text handelt.
Why the precis of a novel should necessitate a more intense speech
attitude than the novel itself is not made clear by leinrich.
He then intrc ^ces the term Speech Perspective (= Sprechperspektive)
and defines it s follows:
Weinrich (I971:56ff.):
{Jber die Regulierung der Sprechhaltung durch die Tempusgruppen
der besprochenen und der erzahlten Welt hinaus sind im
Tempua-System Unterscheidungen angelegt, die eine
Orisntierung im Verhaltnis zur Textzeit ermoglichen. Sie
erlauben insbe sondere eine relativ freie Verfugung ilber
die Textzeit. Ss kann namlich auf diese Weise Information
entweder nachgeholt oder vorweggenoc men warden.
Nachgeholte Information oder vorweggenommene Information -
das sind relationale Begriffe. Sie beziehen sich auf das
Verhaltnis von Textzeit und Aktzeit. Aktzeit [•••] ist
der Zeitpunkt oder der Zeitverlauf des Kommunikationsinhalts.
Textzeit und Aktzeit konnen zuaammenfalien. [...J Textzeit
und Aktzeit brauchen aber nicht synchronisiert zu sein,
sondem konnen auseinanderklaffen. Die Aktzeit kann weit
hinter der Textzeit zuriiokliegen und ebensogut ihr wait
vorausliegen. [...] Die verschiedenen Tempore in jeweils
den beiden Tempusgruppen haben nun die Funktion, das
Verhaltnis von Textzeit und Aktzeit auszudrucken.
Ruckschau und Vorausschau oder genauer gesagt nachgeholte
Information und vorweggenommene Information sollen im
folgenden unter dem Begriff der Sprechperspektive
zus&iu ungefaBt warden. Zur Sprechperspektive gehort
jedoch immer auch die Perapektive Null, sowohl in der
einen als auch in der anderen Tempus-Gruppe.
Thus the opposition Perfect vs. Preterite is explained as opposition
between the retrospective tense of the Reported Universe and the zero
tense of the Narrated Universe.
To complete his system "sVeinrich then introduces the dichotomy between
foreground tense and background tense in order to explain the
oppositions Imparfait vs. Passd Simple in French or Continuous Tenses
13
Simple Tenses !.n English. Y/einrich terms this opposition Setting-in-
Relief (= Relit, -abung). This aetting-in-relief serves to separate
general information in the background from sequences of "communicatory
contents", action, etc. in the foreground.
So far, the oppositions described by Weinrich are not relevant to
German, but Weinrich does see setting-in-rolief in the opposition Main
Clause vs. Subordinate Clause in German.
Y/einrich (l971-152f.):
[Die 2weit- und die Endstellung des Verbs] sind die Stellunga-
pole des Satzes, um die sich allea andere gruppiert. Es
sind zugleich zwei Pole des Tempus-Systerns. Das gesamte
Tempus-System wird, quar sur Strukturgrenze swischen der
besprochenen und ersahlten Welt, in den Dienst der
Reliefgebung nach Vordergrund und Hintergrund gestellt. [...]
Immerhin erklart die konsequente Ausbildung der Reliefgebung
durch die Verbstellung in der deutschen Sprache seit der
fruhneuhochdeutschen Zeit, warua sioh im Deutsohen nie das
Redurfnis eingestellt hat, eigene Tempore fur den Hintergrund
der Erzahlung su entwicklen, sagen wir: das Prateriturn im
Sinne von Imparfait und Pasa6 simple zu differenzieren. Das
Prateritum 1st sohon differenziert nach der Zweitstellung
und der Endstellung im Satz. Und dariiber hin&us sind alle
andertm Tempora nach diesem Prinzip differenziert.
Y)'einrich*s tense model can be summarized as follows:
It has three dimensions, viz.:
1) The opposition Reported Universe vs. Narrated Universe, which is
explained by the difference in the speech attitude (intense vs.
relaxed).
2) Speech Perspective: pro- or retrospection from the zero tense of
the tense group in question or simultaneity with it.
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J) Setting-i -Relief: the opposition foreground vs. background.
It must be aaia chat for contemporary German the opposition Main Clause
vs. Subordinate Clause does not seem to perform the function Weinrich
assigns to it.
The two sentences :
Sr kann nicht komraen, denn er ist krank.
and :
Sr kann nicht kommen, well er krank ist,
are probably not different with respect to the background vs.
foreground opposition.
In Southern German there is a tendency to construe oausal clauses
with well as main clauses, at least in colloquial speech:
Standard German:
Er kann nicht kommen, well er krank ist.
Southe. n German:
Er kann nicht kommen, wail er ist krank.
Does this mean that in Standard German the cause remains in the
background, while it becomes foreground in Southern German?
And finally.
Since the German opposition Main Clause vs. Subordinate Clause is
supposed to correspond to the English opposition Simple Tenses vs.
Continuous Tenses, a Continuous Tense in English should correspond
to a subordinate olause in German. A comparison of translations shows
that this is not always the case.
A sentence like :
He was reading his newspaper, when the telephone rang,
will probably be translated by:
15
Er las gerade die Zeitung, als das Telephon klingelte.
On the other hand,
Although she was driving too fast, he did not say anything,
will be translated by:
Obwohl sie zu schnell fuhr, sagte ar nichts.
This shows that the German opposition Main Clause vs. Subordinate
Clause does not correspond to the English opposition Simple Tenses
vs. Continuous Tenses and does not perform the function of separating
background and foreground information.
Item 2) corresponds more or lass to the dichotomy Absolute Tenses vs.
6)
Relative Tenses. ' There is, however, no explanation for Future II,
which cannot satisfactorily be described as "recalled and/or anticipated
information"
The main point of Weinrich's theory is, however, the division of the
tenses into two groups, those of the Reported Universe and those of
the Narrated Universe.
As criterion for this division he gives speech attitude. It is hard
to see, however, why a prtfcis should demand more intensity than a
novel (as already mentioned), a play (Reported Universe) more intensity
than a short story, a historical time-chart (Present Tense) more
intensity than any other sort of historical presentation.
Moreover, Weinrich's argument concerning novel and precis ^ is
untenable, since the subject-matter of the precis is not identical
with that of the novel. The subject-matter of the novel is whatever
the author wants to convoy to the reader, whereas the subject-matter
^ See Section 1.2.
^ See Section 1.3.1.6.
^ Weinrich (1971:45)» quoted on p.11 of this study
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of the precis is the novel as such, as a book. Thus, Orwell's novel
describes the world of Winston Smith, whereas the precis describes
Orwell's description.
On the opposition Intensity vs. Relaxation, Pollak (1968:418) remarks:
Derartige Qualitaten [Gespanntheit:Entspanntheit] ergeben
sich in einem literarischen Text aus einem die Tempore
iibergreifenden semantisohen Verweisungazusammenhang, an
dessen Aufbau die Tempora als sinngestaltends Elements
mitwirksn, aber nicht als selbstherrliche Yeichansteller
fur die Alternative [Gespanntheit] : [Entspanntheit],
bzw. "Habt acht!" : "Ruhrt EuchJ"
It cannot be assumed, therefore, that the choice of a tense-group
characterizes a text as "narrative" or "reporting", but rather that
"narrative" or "reporting" texts (assuming that these categories
exist) demand the choice of a given tense-group.
Even that, however, is not absolutely true. Aocording to Weinrich,
the tenses of the Reported Universe should dominate in dialogue.
On this, Beugel/Suida (1968:18) remark:
Die Verteilung [von Prate idturn und Perfekt] ist nicht
befriedigend nach den Kriterien "Erzahlen" - "Besprechen"
zu bestimmen. In der Erzahlung iiberwiegt zwar das
Prateritum, im Dialog aber kommen beide Tempora mit
gleicher Haufigteit vor.
As a form of dialogue, the radio play ought, on Weinrich's hypothesis,
to be dominated by the tenses of the Reported Universe. A random
sample (Boll's "Eine Stunde Aufenthalt"), however, shows that this is
not always the case, either. Of the pre-present tenses the Perfect
(Reported Universe) occurs 80 times, the Preterite (Narrated Universe)
318 times.
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The play "Der Schwierige", mentioned by Fourquet (1973:126), in which
Present and Perfect occur exclusively, can hardly be adduced as proof
of a Reported vs. Narrated dichotomy, 3ince in this play the dramatis
personae are Austrian (with one exception), and thus a Preterite would
9)
be very surprising.
Moreover, it has to be pointed out that in the tense-group of the
Narrated Universe no temporal connexion is made with the moment of
speech. This would mean, however, that the Preterite could not be used
for presenting a past event (or state) without additional time
adverbials. According to Yi/einrich, then, the Preterite in the first
of the two following lines by Y/ilhelm Busch
Drei Tage war der Frosch sehr krank.
Jetat quakt er wieder, Gott, sei Dank!
could not express direct anteriority to the Present in the second line.
(.einrich would probably axr" ''.in the war in terms of Epic Preterite
(= Episches Prateritum)^"0^.)
Since a division of tenses into tenses of the Reported and of the
Narrated Universe seems to make sense neither from the point of view
of speech attitude nor from that of literary genres, this opposition
collapses into an opposition like Fourquet's or Erben's^"^.




Of the models reviewed, here, Dieter Wunderlich's "Tempus und
Zeitreferenz im Deutsohen" (« Wunderlich (1970)) is most strongly
orientated towards generative grammar,
Wunderlich strictly separates the semantic and syntactical components
of his description:
Wunderlich (1970:18):
Die Sprachbeschreibung enthalt als strikt voneinander
getrennte Teile eine syntaktische und sine semantische
Komponente. Sie warden duroh tfbersetsungsregeln
einander zugeordnet.
One of the principal assumptions is that tenses are only a sub-set of
the set of time adverbials:
Wunderlich (1970:33)J
a) Mit jeder deiktisch zu varwandenden Zeitbestimmung
ist eine Kookkurenzbedingung fur das Tempusmorphea
gegeben.
b) Dashalb kann in einem Satz antwader nur das
Tempusmorphem Oder eine deiktisch zu verwendende
Zeitbestimmung frei gewahlt werden, Aus der Wahl
der letzteren folgt automatisch ein bestimmtes
Tempusmorphem (bzw. eine Klasse moglicher
Tempusmorpheme).
In the syntactical oomponent the tenses and their co-occurrence
conditions with other time adverbials are developed, which will not
be gone into here, since this study is primarily seeking a semantio
description.
In a previous study (Baumgartner/Wunderlich (1969)), the opinion had
been expressed that & tense could be interpreted as a relationship
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of three time intervals (points or periods in tin® at which a certain
event takes place), of Time-of-Speech (= Sprechzeit), Time-of-
Consideration (= Betrachtzeit) and Time-of-Event (= Aktzeit):
(t, rel 1^) & rel tj.
Now 7/unierlich (1970:122) says:
Ich halte jenen Ansatz heute nicht mehr anfrecht. Fur
die Einfiihrung eines Relets "Betrachtzeit" gab es mehrere
Motivierungen (l. Festlegung einer Differenz in der
Semantik von Prat und Perf, 2. Beschreibung des Plqu els
"Vorvergangenheit", 3» Herstellung von modifizierten
Tempusbedeutungen bei speziellem zeitadverbialem Nontext:
zukunftsbezogenes Perf , Fut II und Prat, sowie
historisches Pras), die sich jedoch als nioht einheitlich
oder sogar als uberflussig erwiesen haben. AuBerdem war
"Betrachtzeit" hinsichtlich seiner psychologischen
Relevanz nicht konsistent zu interpretieren. Es wird
deswegen in dieser Abhandlung iiberhaupt nicht mehr
verwendet. An seine telle tritt - zumindest bei
einigen Tempusbedeutungen - die Bezugnahme auf
Aktzeiten im Kotext.
Wunderlich then distinguishes between absolute and relative tenses.
Wunderlich (1970:312):
Die absoluten Tempora sind durch Paarmengen, die
relativen Tempora durch Tripelmengen zu reprasentieren.
All absolute tenses (Present, Perfect, Preterite, Future I) are
described in the formula
<CA,s\ : (Ea)((a £ A)&(a rel s))
where
A is the set of times-of-event a
E is an event




As an example for triple sets with relative tenses Wunderlieh gives
the definition of Pluperfect:
A,B,s > : (Ea)(Eb)((a £ A)&(b £ B)&(a vor b)&(b vor a))
In this formula
A is the set of all times-of-event a
B is the set of all times-of-event b, to which the Pluperfect is
referring.
These semantic characteristics are derived from the syntactical
component with the aid of Translation Rules (« ftbersetzungsregeln).
According to these formulae, preterite and Perfect should be mutually
exchangeable, since both have
<JA,s; : (Ea)((a & A)&(a vor s))
12)
However, this is not true in practice. '
As Wunderlich (1970:119) himself mentions, the Pluperfect can also be
used absolutely. It would then be represented by the same formula,
which seems therefore to be rather inadequate to describe and explain
the choice by a native speaker of an individual tense.
The model described in Baumgartner/Wunderlioh (1969), which has been
adopted by Helbig/Buscha (1972), seems to be more suitable to fulfil
this task. As it is rather similar to the model which will be
presented in this thesis, the main differences should be indicated
in advance here:
The meaning of the term Betrachtzeit in Baumgartnsr/vVunderlich (1969)
becomes clear only from its contexts, it is thus similar to Y/einrich's
See Sections 1*3«1*2. and 1«3*1«3*
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Text Time (= Textzeit)1^. In the model presented in this study the
third correlate to Time of Speech Act and Time of Propositional
Content is Tims of Modality.1^
This oorrelate is not always significant within the framework of a
tense theory, but it is by no means superfluous, since it helps to
explain not only the phenomena for which Betrachtzeit was introduced
in BaumgartnerA'underlich (1969), but also - in an expanded theory -
15)
the limited choice of tenses in Indirect Speech , the use of moods
and the "subjective" use1*^ of modal auxiliaries.1^
Moreover, Baumgartner/Wunderlich (1969) have only a single-stage
semantic component, so that for example a Present and a Historic
Present would have the same explanation, whereas the semantic
component described here has several stages, and a Historic Present
is derived from a Preterite.
Weinrich (1971:56), quoted on p.12 of this study
See Section 1«3«1«
15) See Section 1.5.





The tense theory presented by William E. Bull in his book "Time,
Tense and the Verb. A Study in Theoretical and Applied Linguistics,
With Particular Attention to Spanish" (* Bull (1971)) is not directly
concerned with German, but since it lays olaim to universality, it
will be dealt with in this study:
Bull (1971:3f.):
The self-evident truths which oan be derived fro® the
study of these problems will serve not only as
nonlinguistic criteria for the analysis of tense
systems but also as the base for the construction of
a hypothetical tense system nhich, as will be
demonstrated [»..], provides a nonlinguistic frame
of reference for a comparative analysis of all the
languages sampled in this study and, simultaneously,
a means of defining the referents of tense morphemes.
Bull,s primary aim is the construction of a hypothetical, semantic
tense system, into which he then inserts the tenses of natural
language3.^®^
First he gives a definition of "time":
Bull (1971*4):
[...] time is the fourth dimension, an objective
entity characterised and defined by three
attributes: (l) linearity, (2) durational
infiniteness, and (3) the capability of being
divided into an infinite number of segments
having an infinite variety of magnitudes.
He then mentions the necessity of determining axes of orientation,
i.e. points of reference in time. He begins his definition of them
Bull (1971:3), quoted on p.l of this study
as follows:
Bull (1971:7f.):
The axes of orientation which are of greatest importance
to the present study are objective events which are so
commonplace that, to this writer's knowledge, they have
never been accurately described as the universal axes
of orientation of all peoples and the prime axes of all
tense systems. These are the events which take place
inside human beings: the act of speaking, seeing, hearing,
feeling, reacting, recalling, anticipating, and so on.
Only one of the events which take place inside people is
a public axis of orientation. The act of speaking is the
only "personal" event which can actually be observed and
used by another person. It functions, then, as an axis
of orientation for the speaker and anyone who happens to
be listening to him. This axis, as will be shown later,
is the prime point of orientation for all tense systems.
Concerning the succession of events and their relationships to axes
of orientation, Bull (1971:9) says:
It follows that there are only three possible order
relationships between events and any axis of orientation:
the event being perceived may be anterior to, simultaneous
with, or posterior to the event used as an axis of
orientation (the perception). No other order relationship
is even theoretically possible. This may explain [...]
why man can deal with events in only three fashions: we
can perceive them, recall them, or anticipate them.
Then he introduces the term vector:
Bull (1971:14):
Vector formulas. - Since time and order are bidirectional,
any act of observation at an axis of orientation (symbol:P)
may be considered to have direction. The observer may
focus upon a simultaneous event (aero direction), upon an
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event anterior to P (minus direction), or upon an event
posterior to P (plus direction). Any fixed direction of
observation shall be called hereafter a vector (symbol:V),
and all possible directions of observation from P may then
be expressed by the formulas PCV, F-V, or P+V.
To complete his system, Bull then introduces three further axes of
orientation in addition to the act of speaking, which is called
Point Present (= PP)s
Bull (1971:21ff.):
First, the model, who is functioning at PP, may contemplate
all time abstractly and bidirectionally. He may look back
imaginatively toward infinity and forward toward infinity.
Thus:
oo < pp >CD
The event called PP, the act of contemplating all time, is
as fleeting as time itself, and as soon as the model has
completed his observation of infinite time, he inevitably
does something else and is automatically at a new PP.
[... The original PPj appears to have moved backward in
time. It now exists only in the memory, from where it
can be recalled as a retrospective axis of orientation.
On the abstract level this axis is a retrospective point
and it will, therefore, be symbolized hereafter by RP.
The model, now functioning at a new PP, may recall RP
and, in addition, recollect that at this erstwhile PP
he contemplated all time bidirectionally. [...] There
are now [...] two axes of orientation on the time line:
the one being recalled, RP, and the one where the model
is recalling, PP. Thus:
PP 03
25
Time and abstract contemplation are reversible and it is
possible to turn the process just described around, [•••]
and have the model foresee that at some anticipated point
in time he will be [...] contemplating all infinity
bidirectionally.
If RP can be recalled at PP and if AP can be anticipated
from PP, then total recall would be impossible unless one
could remember at PP that he once anticipated an axis from
RP. This retrospective anticipated axis, which will be
symbolized as RAP, is the fourth axis needed to oomplete
the hypothetical tense system.
Combined with the vectors, this results in twelve potential tenses,
which need not all be implemented in any given natural language:
E(PP-V) E(PPOV) E(PP+V)
E(AP-V) E(APOV) E(AP+V)
E (RP-V ) E (RPOV ) E (RP+V )
E (RAP-V ) E (RAPCV ) E (RAP+V )
where E stands for "event", "the equivalent of any verb stem".
Graphically, Bull (1971:24) presents these tenses thus (Pig.l):
cot E(PP-V) E(PPOV) E(PP+V)' }co
I ^ ^
f \
3 I- E(AP-V) E(APCV) E(AP+V) 00
oof E (RP-V) E(RPCV) E(RP+V ) )cx>
E(RAP-V) — E(RAPOV) • / E(RAP+V) -jco




S(PP-V) K(PPW) S (PP+v)
co^— has sung sings will sing
E(AP-V) ^ECAI'OV) e (ap+v)
/ hwill have sung — zero zero —> 00
s(rp-v) E(HPOr) s(rp+v)
co< had s>mg sang would sing >o°
e(rap-v) ^e(rapcv) s(rapw)
I— would have sung— zero zero —z100
German would look like this, too, provided tie Subjunctive/Preterite
forms of the "Conditional" or "Futurua praeteriti I/II":
Er wurds/sollte bald singen
and:
Er Wurda/aollte bald gesungen haben
19)
are accepted as tenses in their own right. '
Before Bull goes on to desoribe the individual tenses of Spanish, he
introduces a dichotomy between ayateaic aid nonsyatemio functions of
tenses:
Bull (1971:70):
A function is systemic when it exemplifies the unique
exchange value used to organize the set. It is nonsysteaio
whenever it exemplifies a concept of order [•••] which is
in conflict with the exchange value assigned the form in
organizing the sat. Thus, for example, the function of
ha Aicho in Ha dlcho cue si is systemic but the function
of dice in Dice que si is nonsystesde. In terse of the
organization of the set, the Present Perfeot has an
exchange value which stands in contrast with that of the
19) See Sections 1.2. and 1.3.2.1.2
2?
[Present Tense] and dice, in this instanoe, refers to an
event terminated before PP rather than an event imperfect
at PP,
Examples for these "nonsystemic functions" are "Desynchronization":
Bull (1971:76):
All forms labelled PP may replace their parallel equivalents
labelled either RP, RAP, or AP, [•••] In all instances of
desynchronization, forms no longer mark the axis of




In all [these] instances [,.,] the lacunae in the basic
system are filled by a forward shift of forms.
One example of desynchronization is the Historic Present.
Standard Substitution is used when an E(APOV), which is a morphological
lacuna in German, is expressed by a Present, or an E(AP+V) by a
Future I.
Bull's tense system can be summarized thus:
1) An abstract hypothetical ordering system for events is constructed,
into which the tenses of any given natural language are inserted.
2) This system has four points of reference (PP, RP, AP and RAP) on
a temporal axis, with three "vectors" originating from each, viz.
"anterior"(P-V), "simultaneous"(PCV) and "posterior"(P+V). This
results in 12 tenses, which need not necessarily be completely
represented in natural languages.
3) Apart from these systemic tense functions, there are nonsystemic
functions which come into being through certain operations baaed on
the systemic funotions.
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Points l) and 3) are also assumed in this study, point 3)» however,
in a different form, as this study is based on a different conception
of semantics.20^
On point 2) the following critical remarks aoist be made:
There is nothing to be said against lacunae arising when the
hypothetical tense system is applied to a natural language; it is,
however, rather unfortunate that two of the four axes of orientation
(APOT and RAP(V) should turn out to be lacunae in German, English and
even Spanish (Subtitle: With Particular Attention to Spanish).
Moreover, in the Romance languages one place in Bull's system is
bi-functional: RPCV corresponds to Frenoh Imparfait and Passd Simple,
Italian Imperfetto and Passato Remoto, Spanish Imperfecto and Perfecto
simple. This double function is admittedly irrelevant for German, but
21)
since Bull claims universality for his model , its value is
considerably diminished, especially, sinoe Bull (1971:2) also says:
Systemic definitions [...] define [•••] the unique role
of each morpheme in terms of the contrasting functions
of the other morphemes of the same system.
This double function, therefore, is incompatible with the concept of
"unique role".
Finally, a further shortcoming has to be pointed out: The graphic
representation of the system hides a cruoial deficiency:
In order to make the model easier to survey, the single temporal
axis z is represented by four distinct axes s., z„, zT and z, whichi 2 $ 4
include PP, AP, RP and RAP, respectively. This obscures the fact
that there is only one temporal axis, on which RP is an E(PP-V) and
20 ^ See Section 1.3.2.
21^ Bull (1971:3^.), quoted on p.22 of this study
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AP an E(PP+V). Once these identities are made explicit, however,
the whole system collapses (Fig.3):








E (RAP-V ) E (RAPOV ) E (RAP+V ) ">
— sis identioal with
Relative to a temporal axis z the following reduced model would be
produced (Fig.4):
<( RAPrV
RAPOV ^ RAP+V, RP+V









is the temporal axis z and
are vectors related directly or indirectly to z.








e(ap+v ) = e(pp+v1+v2)
e(rp+v) a b(pp-v1+v2)
e(rapov) = e(pp-v^+v2)




Since on the temporal axis z two successive veotors with identical
signs form one vector with the same sign - the addition of two
indefinite quantities resulting in an indefinite quantity - the first
three groups collapse into E(PP-V), E(PP+V) and E(PP-V1+V2),
respectively.
This shows that not even a one-one allocation of Bull's hypothetical
tenses and segments of the axis z is possible. Of the tense groups
which together form vectors, only (PP-V, RPOV, RP-V) and (PP+V, APW,
AP+V) are unambiguous and incompatible with each other and with PP,
the other three can be identical with these two and include PP.
From this it follows that a system presenting the tenses in terms of
the position of events to be described relative to a point of
reference on the temporal axis is not adequate.
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The grammar model presented in this study is strictly speaker-based.
Its basic element is the communicative intention of the speaker.
This intention can at least partly be formalized with the aid of
formal logic. It will be shown that a system of formal logic is
fully adequate to describe the tense system of contemporary German.
This formalized communicative intention, which shall be called
"Semantic Deep Structure", is then subject to various rules of a
stylistic nature (in the tense system Historic Present etc.) and thus
becomes the "Semantic Surface Structure". On this level, individual
elements of the communicative intention are specially emphasized,
although there is as yet no syntactical and morphological
22)
implementation. '
This semantic surface structure now serves as imput into the PS-rules
of a TG—grammar, preferably such that the semantic surface structure
serves as a context condition which determines the selection from the
23}
elements on the right-hand side of a PS-rule.
A complicating factor is that there is a feedback mechanism between the
syntactical and the semantic component, which manifests itself when the
output X of the semantic component generates a syntactical output x,
which is felt by the speaker to be too complex, unrhythmical etc.
After testing and rejecting x, there is feedback to the semantic
component, X is replaced by Y, which now generates the more acceptable
form y. The syntactic component thus acts as a stylistic rule.
The syntactical deep structures are generated by this special form of
semantic-oontext sensitive rules. They are operated on by syntactical
22^ See Section 1.3.2.
23)' See Section 1.6.
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transformation rules, which then bring about the syntactical surface
structures of TG-grammar.
The model presented in this study is in a position between Generative
and Interpretive Semantics such that the primacy of semantics is






















For an analysis of the tense system of contemporary German it is useful
to analyse a sentence into three components: speech act (Sp), modality
(m) and propositional content (PC), unless the sentence is an
Ql\
explicitly performative one 1 and a3 such has only the component Sp
(and is invariably in the Present Tense).
The speech act makes the sentence declarative, interrogative,
imperative etc., and has the paradigms:
Ich sage dir -
Ich frage dich -
Ich befehle dir -
•
The modality makes the sentenoe affirmative, negative etc., and has the
paradigms:
Bs ist wahr -
Es ist moglich wahr -
Es ist nicht wahr -
As such it is very closely linked with the truth value of the proposition
in formal logic.
The propositional content is the logical and semantic skeleton of the
sentence, the communicative intent without consideration of speech act





b) Es regnat nicht.
c) Es moge regnen.
d) Regnet es?
e) ^enn es doch regnete!
are only distinguished by speech act and modality, not by their
prepositional contents. It is impossible to give a full list of
paradigms, since the set of all propositional contents is infinite.
It is the contention of this study that the function of the tenses of
contemporary German is to show the temporal relationship of these three
components to each other. The point of reference is the moment of
speech production, of the speech act, which is normally in the present
time of the speaker.This time interval (point or period in time)
of the speech act (T^) is now related to the time interval of the
modality component (Tj,), which is the interval at which the
propositional content is factually true or relevant, and the time
interval of the propositional oontent (Tp„).
General Formula:
<% r91 4 rel TPC^
(Speech act in temporal relation to modality and modality in temporal
relation to propositional content)
The various operators which implement the variable *rel", viz.
"anterior" (ante), "posterior" (post) and "simultaneous" (sim) are
271
defined as follows:
The operator "ante" is axiomatic and has the following properties:
Asymmetryj
(x) (y) (x ante y)-» -(y ante x)
It is true for every x and y that if x is anterior to y then y is not





(x) (y) (z) ((x a"*® y) & (y snte z)) (x ante z)
It is true for every x, y and z that if x is anterior to y and y is
anterior to z then x is anterior to z.
The operator "post" is defined as follows:
(x) (y) (x post y) =df (y ante x)
The operator "sim" is defined as follows:
(x) (y) (x sin y) =df -(x ante y) & -(x post y)
2
By inserting these operators into the general formula, 3=9
variations occur, three of which are blocked logically.
These nine variations are:
1) (tsp aim Tm) & Tm aim TPC
2) (TSp aim Tm) & TM post TPC
3) (Tsp aim Tk)4 TM ante TPC
4) (Tsp post Tu) & Tm sim TPC
5) (Tsp post Tm) & TM post TPC
6) (Tsp post Tm) & T ante TPC
7) (Tsp ante T^) & TM sim TPC
8) (Tsp ante T) &M TM post TPC
9) (TV Sp
ante T ) & TM ante TPC
The three variations blocked are
(T„ ante T_) in common. As it is not possible to determine theM iru
factual truth of a proposition before the proposition becomes fact,
this conjunct is only mathematically, but not logically possible.





oonsists of the three components!
Speech Act Modality Prepositional Content
Declarative Affirmative
Ioh sage dir - es ist wahr - as regnet
The Present, Preterite and Future forms in the following paradigm
are not used to designate the tenses of the sentence but rather to
illustrate the abatraot temporal relations between the three components
as follows:
Present: Simultaneity with the preceding component; in the speech act
designation of the moment of speech
Preterite: Anteriority to the preceding component
Future: Posteriority to the preceding component
1) Ich sage dir - es ist wahr - es regnet
2) Ich sage dir - es ist wahr - es regnete
4) Ich sage dir - es war wahr - es regnet
5) Ich sage dir - es war wahr - es regnete
7) Ioh sage dir - es wird wahr sein - es regnet
8) Ich sage dir - es wird wahr sein - es regnete
These six variations can be seen as the tenses of the semantic deep
structure2^ as follows:
PRESENT =df 1) or
PRESENT =df (TSp sim T^) & (T^, aim T^,)
PERFECT =df 2) or
PERFECT =df (TSp sim l'M) & (Tfe pWt T^)
Categories of the semantic deep structure will be CAPITALIZED.
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PRETERITE sdf 4) or
PRETERITE =df (Tgp post TM) & (Tm sim T^,)
PLUPERFECT =df 5) or
PLUPERFECT »df (Tgp post T^) & (Tm post T^)
FUTURE I =&f 7) or
FUTURE I =df (Tgp -uite TM) & (T^ sim
FUTURE II »df 8) or
FUTURE II =df (Tgp ante T^) & (T^ post Tp(,)
These definitions will serve as the basis for a description of the
German tense system. Interpretations of the individual tenses will
be given in the following sections. It must be pointed out again,
though, that these are only tenses of the semantic deep structure,
which are not necessarily identical with those of the surface structure.
The question remains whether it would not be simpler to formulate an
alternative solution in syntactic terms on the lines of a "performative
29)
analysis" where it is assumed that all sentences are dominated by
a performative verb like "say", "ask", etc., which can be deleted in
the surface structure.
Such an alternative solution is demonstrated in Fig.6.
To reach a surface structure, the T*s developed from Aux in S^,
and would have to be combined and developed into a surface-T by
suitable transformations.
This solution is unsatisfactory for several reasons:
a) The choice of T remains unexplained.










T •* (Past) C
Apart from the semantic grounds given above, there can be no
explanation for these restrictions.
c) This model would not explain how several surface tenses can
30)





30}' See Section 1.3*2.
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It seems more appropriate, therefore, to use the semantic model
introduced at the beginning of this section for a description of
the German tenses.
A tense has a double function: It signals whether a proposition is,
was or will be true and/or relevant in the time interval of the speech
act (T,, rel T^) and whether it is still lasting at the time interval
of its truth and/or relevance (T^ rel ^Pq)*
It must be emphasized, of course, that there is no direct evidence
for deep structure tenses, since they are only implemented via the
semantic surface structure. In order to show examples of semantic
deep structure tenses, the following method has been chosen for this
study:
In Sections 1.3.1*1* - 1.3.1.6., which deal with the individual
tenses, examples are adduced in whose production no modifications
have been made between semantic deep structure and semantic surfaoe
structure tenses,^ unless otherwise indicated.
^ See Section 1.3*2
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i.3«i.i. present
In Section 1.3«1. the HISSEtc was defined as follows:
HlSSEIff = (TSp sim Tm) & (Tm sim T^,)
For example, the sentence ;
Es regnet
has the structure:
Ich sage dir - es ist wahr - es regnet.
In this section, it will be shown that this definition, which in
Section 1.3.1. was given without proof, is adequate for a description
of the PRESENT.
Grebe (1973:79):
[Das Prasens druckt] sunachat einfach aus, daB ein
Gesohehen in der Gegenwart des Sprechers ohne
Bagrenzung ablauft. [...]:
Die Rose bluht. Es regnet.
Well das Prasens ganz allgemein aussagt, daB ein
Gesohehen ablauft, eignet sich diese Stammform auch
besonders gut fur die Wiedergabe von allgemeingultigsm
oder bestandigem Geschshen:
Wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Talers nicht
wert (Sprw.).
Du glaubst zu schieben, und du wirst geschoben (Goethe).
Peter geht in die Lessingschule.
Similarly Erben (1972:87):
[Das Prasens J dient [...] der einfachen "AktueUse tzung"
(= jetzt, heute, heutzutage ablaufend, bestehend, geltend).
Spielt sich also der zu schildernde oder festzustellende
Vorgang (Zustand) im unmittelbaren Erlebnisbereich des
Sprechers ab, d.h. im Bereich des fur ihn Gegenwartigen,
der BewuBtseinsnahe, so wird die Form des sog.
Prasens [...] gebraucht:
Vater ruft, schlaft.
Auch Vorgange, die weit uber das unmittelbare Jetzt
hinausreichen, warden so arfaiJt:
Sr studiert, lebt in der Schweiz, ist krank;
ferner periodisoh eintratende, unter bestimmten Bedingungen
stets ins Beobaohtungsfeld des Spreohers tretende
Geschehnisse:
Bei schonem Wetter (wenn das Wetter sohon ist),
fahren viele ins Grune; er spricht perfekt Englischj
Handlungen, die sioh als Gewohnheiten im Erfahrungsbereieh
des Spreohers abspielen:
Sr trinkt, spielt, treibt sich herum;
sodann allgemein bekannte und anerkannte Tataachen und
Sachverhalte; dabei handelt as sioh um das sog. generelle
Prasens, bei dam kein Gegensats zu Vergangenheit und
Zukunft besteht:
Sisen iat ein schweres Metall; drei mal drei ist neun.
Ablaufende s, Be s tehe nde s und
Geltendes faBt also der Spreoher mit der Form des
Praaena, als "G e g e n w a r tw#
Admoni (1970:183) adds:
Die Handlung kann sich auch mit Unterbrechungen vollziehen,
und eine Ton die sen Unterbrechungen kann gerade mit dem
Gegenwartsaugenblick, also mit dem Redemoment, zusammenfalien
Aber wenn es eben nur eine Unterbrechung ist, wenn der ganze
Zeitverlauf um den Gegenwartsaugenblick herum von der
betreffendsn Handlung ex-fullt ist, so gehort doch dank der
allgemeinen Kontinuitat der Zeit diese Handlung zur Gegenwart
Sehr oft erscheint das Prasens in dieser Bedeutung in der 1.
Person - wenn der Betreffende sprloht, ist er naturlich in
der Regel nicht imstande, irgendeine andere Tatigkeit
auazuuben. Wenn er sagt
Ich lesej
so hat er aller Wahrscheinlichkeit nach eben in diesem
Augenblick sein Lesen unterbrochen. Aber der Gegenwarts¬
augenblick schmilzt hier so sehr mit seiner zeitlichen
Umgebung zusammen, da£ fur die gesamte Gegenwartslinie
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doch das Lesen als die eigentlicbe Handlung erscheint.
Vun&erlich (1970:116) mentions that the PRESENT is used in explicitly
performative sentences. This usage results from the fact that
explicitly performative sentences do not consist of the three
components "speech act", "modality" and "propositional content", but
32)
only of the speech act component. '
Wunderlich (1970:116) gives examples for this:
(a) Ich wette (hiermit) 10 Mark, daB Serdar Bremen
morgan verliert.
(b) Ich begluckwunscbe dich zur neuen Frisur.
(c) Ich taufe dich auf den Namen Rharases.
These sentences could of course have all other tenses as well (except
for (a), where the deictic elements hiermlt and morgan would have to
be changed first), they would, however, lose their performative
character and consist of the usual three components.
Leaving aside this special case, the uses of PRESENT can be summarised
as follows:
1) A proposition true and/or relevant only in the time interval of
the speech act:
Das 01as zerbrieht.
2) A proposition true and/or relevant before, usually, but not
necessarily during, and after the speech act:
Er lebt in der Schweiz. Er spricht perfekt Englisch.
Ich lese gerada.
3) An eternally true and/or relevant proposition (which is
consequently true and/or relevant in the time interval of the
speech act):
Drei mal drei ist neun.
^ See Section 1*3*1*
If 2 is the temporal ax±3, and T^, and Tpc are projected out of 11
















These, and only these, possibilities are completely covered by the
formula PRESENT =df(TSp aim T^) & (Tm sim T^)
which therefore proves to be a both adequate and exhaustive formula.
The Present tense forms of the semantic surface structure which are
not covered by this formula are the result of transformations from
33)





Das dautsche Perfekt [...] ist Ausdruok [•••] eines Geschehens
(Seins), das - kontinuierlichen oder pariodischen Verlaufs -
bis at lie Gegenwart heranreicht:
Er hat bis jetzt gearbeitet, geschwiegen, ist
dreimal zu spat gekommen;
durch dassan Vollendung ein fur die Gegenwart (die gegebene
Situation) belangyolles Faktum entsteht:
Er ist gekommen (= nun anwesend), hat una gesehen,
gerufen (also mussen wir irgendiria reagieren);
fernar eines zuruckliegenden, doch in dor Gegenwart nachwirkenden
Geschehens:
Er hat es abgelehnt, hat una geschrieben, verleumdet.
Er hat es getan (ist als Tater verantwortlich).
"Einmal, es ist sohon zwei Jahre her, habe ich ein
Eisenbahnungluck mitgemacht, - alle Einzelheiten
stehen mir klar vor Augen." (Th. Mann).
Zuweilen findet es sich auch zur Bezeichnung eines abgeschlossenen
und zur Gegenwart des Sprechers kontrastierenden Vorgangs oder
Zustands, wobei es in den Anwendungsbereioh des Prateriturns
ubergreift, wenngleich die Gegenwartsbezogenheit und
Grundhaltung des Urteilens auch hier das Perfekt [...]
angemessener ersoheinen l&ssen als [das Prataritum] [...]:
MAch, Resi, was hah ich fruher geleistet, und wie
hat mich das Leben gefreut!" (Carossa). "Y»ie sehr
habe ich dich einst geliebtl" (Hesse). "Mir niitzt
kein Studium mehr, nur noch Arbeit. Studiert habe
ich, als ich dreizehn, vierzehn war, bis
einundzwanzig" (Boll).
To the last paragraph, Jung (1973:228) adds:
Regnet es noch? Nein, es 'hat gBregnet.
(Beachte die Betonung).
Tense theories which divide the tenses into absolute and relative
34)
tenees ' tend to give a further definition of the PERFECT as follows:
Admoni (1970:186)^:
^ See Section 1.2.
^ See also Jung (1973:229)» quoted on p.6 of this study
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Was seine Funktion betrifft, so ersoheint das Perfekt im
Dialog als auf den Redemoment bezogen, druckt also die
Vergangenheit in bezug auf die Gegenwart aus, was seinem
relativen Wesen entsprioht:
Papke telefonierte: "Hast du schon gehort, Carl?"
If suoh definitions are correct, the model presented in this study
must be wrong, since one of its main contentions is that the PERFECT
does not only express anteriority to the present time (= Gegenwart).
According to this study, the PERFECT shares the role of expressing
anteriority with the PRETERITE and the PLUPERFECT,56^ the distinctions
between them being the varying relations between TSp, T^ and T^.
It can be shown, though, that Jung's and Admoni's descriptions are
insufficient, since the role they ascribe to the PERFECT is in fact
shared by the PRETERITE and the PLUPERFECT.
Beugel/Suida (1968:10):
Prateritum wird meist verwendet, wenn sich das Verbum
auf ein aufierhalb der Redesituation liegendes,
vergangenes Geschehen bezieht. (Personalform ist
meist 3*Person) [...]
" —Wis sah dem die Lampe aus?"
Similarly Suida (1971:123):
Plusquamperfekt charakterisiert im Prasenskontext [...]
normalerweise die zweite Zeitebene der Retrospektivej
wenn es Vorzeitigkeit gegenuber Perfekt oder haufiger
Prateritum ausdruckt, ist es da3 Plusquamperfekt in
seiner gelaufigen zeitlich-relationalen Bedeutung, nur
dafi es im Vergleioh zum prateritalen Srzahlen den
Geschehensablauf auf einer dritten Zeitebene
darstellt [..«]
Werfel: Das Lied von Bernadette:
Dabei steigt in ihr eine Kindheitserinnerung auf.
Einst besuchten sie die Eltern in Bartrls. Sie
56^ See Seotion 1.4.
46
hatte ihre Schafe auf die Weide gefuhrt, und Papa,
damals nooh ein selbstbewufiter Muller, lag neben
ihr im &ras [•••]
Nun kann es auch der Fall sein, dafi die Hatrospektive unmittelbar
von der Prasensebene aus nit Plusquamperfekt einsetzt, das [...]
eine wait zuruckliegende Vergangenheit in Bezug auf eine folgende
nahere Vergangsnbeit neint:
Werfel: Das Lied von Bernadette:
Dieses Verhor, das die Payret mit Bernadette anstellt,
hat eine unerwartete Wlrkung. Die Schneiderin hatte
ursprunglich koine besonderen Zweifel an der
Aufrichtigksit des Madchens genahrt. Schter
Jenseitsglaube, Neugier, Liebedienerei, Lusternheit
nach Unerhortem war der gemisohte &rund, der sie
veranlaCte, ihrer Gonnarin Millet su diesem Abenteuer
zuzureden [•••]
This seems to show that the PERFECT expresses anteriority to the present
time only if its other characteristics are expressed as well.
The uses of the PERFECT nay be summarized as follows:
1) A proposition true and/or relevant only in the time interval of
the speech act, beginning before and lasting up to the time interval
of the speech act:
Er hat bis jetzt gearbeitet.
This category also includes sentences like:
Wir warten schon seit drei Stunden,
whose deep structure tense is PERFECT, and whose surface structure
37)
Present is caused by a transformation. '
2) A proposition true and/or relevant in the time interval of the
speech act, which lies completely before the time interval of the
speech act:
Er 1st gekommen. Er hat es abgelehnt. Wie habe ich
dich einst geliebt.
^ See Section 1.3*2*2.1.
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These two uses are described by the formula established in Section
1.3*1«, which therefore can be considered as correct:
PERFECT *df (Tgp sio TM) & (Tm post Tp(,)
Because of the relation with the time interval of the speech act
expressed by the oonjunct (Tgp sim T^) it is possible to make statements
on the importance, relevance etc. of past propositions in the time
interval of the speech act by using the PERFECT.
38}
Twaddell (I960) has this to say about the similarly structured
English Present Perfect:
Have + Participle explicitly links an earlier event or
state with the current situation. It signals a
significant persistance of results, a continued truth
value, a valid present relevance of the effects of
earlier events, the continued reliability of conclusions
based on earlier behavior.
This includes examples of the type
Wie habe ich dich einst geliebt! (= und jetzt liebe ich
dich nicht mehr);
^ Quoted from Weinrich (1971:70)
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which have PERFECT because of their relation to the time interval of
the speech act. A systematic contrast between present (T^ sim T^)
and perfective (TJ; post T^ is thus presented. This becomes very
clear in Th. Fontane's ballad "Archibald Douglas":
Ich hab es getragen sieben Jahr'
Und kann es nicht tragen mehr.
Schneider (1959:221) refers to the "value judgment" expressed by
FERFECT:
... Handwerker trugen ihn. Kein Geistlicher hat
ihn begleitet.
Der SchluBsatz [...] des "Werther" erinnert den aufmerksamen
Leser an das lange Gesprach uber dan Selbstmord (I, 12.
Augist) zwischen Albert, der in ttbereinstimmung mit der
allgemeinen Meinung ihn verurteilt, und Werther, der ihn
verteidigt. DaB kein Geistlicher an der Beerdigung
teilnimmt, ist eine kirchliche, offentliche Bestatigung
der allgemeinen Verurteilung. Aber indem der Dichter
nachdriicklich darauf hinwaist - eben mit dem auffalligen
Perfekt -, bekundet er, daB er davon abruckt und das
gleiohe Verstandnis fur die Ausweglosigkeit seines Helden
hat wie dieser fur die Verzweiflung des von seinem
Geliebten verlassenen Madchens.
There is a similar passage at the end of the original version of
G. Keller's "Der grune Heinrich":
So ging derm der tote grune Heinrich auch den Weg hinauf
in den alten Kirchhof, wo sein Vater und seine Mutter
lagen. Es war ein schoner freundlicher Sommerabend, als
man ihn mit Verwunderung und Teilnahme begrub, und es
ist auf seinem Grabe ein recht frische3 und grilnes Gras
gewachsen.
This use of FERFECT cannot be explained in the terms offered by
Schneider for the end of "Werther".
I
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In "Der grune Heinrich" the deep structure PERFECT seems to have been
preserved in the surface structure; Ihe author intends to connect his
story to the present time of the reader in order to make the reader
believe in its truth (loh sage dir - es ist wahr).
This is a literary use of PERFECT, which can be encountered quite
often, e.g. at the end of H. Kleist*s "Miachel Kohlhaas":
Vom Kohlhaas aber haben noch im vergangenen Jahrhundert
im Mecklenburgisohen einige frohe und rustige Nachkommen
gelebt.
The end of "Werther"is probably over-interpreted by Schneider. There
is, admittedly, a value judgment involved, which is perhaps an
39)
intentional parallel to Hamlet, Act V, Scene 1: '
Priest:
We should profane the service of the dead
To sing a requiem, and such rest to her
As to peace-parted souls.
Laertes:
Lay her i' the earth;-
And from her fair and unpolluted flesh
Kay violets spring! - I tell thee, churlish priest,
A ministering angel shall my sister be
When -thou liest howling.
This value judgment is, however, not achieved solely through the use
of the Perfect Tense, but as much through the juxtaposition of the
propositions expressed in the last sentences. An alternative
explanation will be offered in Section 1.3.2.1.5.
Finally, it must be said that the full meaning of PERFECT lies in the
opposition to FRESENT and PRETERITE, as will be demonstrated in the
next section.
39)J' Pointed out verbally by J.G. Howie, Edinburgh
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i.5»i.3. irri rite
In Section 1.3.1. the PRETERITE was defined:
PRETERITE xdf (T$p post T^) & (Tm sim Tpc)
This definition shows that it may be difficult to separate its uses




[Wir geraten hier] in/Zone der Unsicherheit [...], eine
Zone der Fragen und der Entscheidungen [...]
Wo ich die Nachwirkung in meine Gegenwart ins Auge fasse
und nach Lags der Dinge ins Auge fassen muR, brauche ich
das umschroibende Perfekt [...]
Wo ich diese Nachwirkung nicht ins Auge fasse und nach
Lage der Dinge vernvinf tigerweise gar nicht ins Auge
fassen kann, brauche ich das Iaperfekt, die
Ersahlvergsngenheit•
Erben (1972:92f.):
Das Prateriturn ist die Au3drucksform des (historischen)
Berichts, der eindringlichen Ruckschau, 'das Tempus der
Erinnerung' [Brinkmann] und damit die eigentliche
'Ersahlform' [Klugej:
Ala ioh gsstern nach Hause kam, erwarteten mich
alte Bekannte; wir waren bis Mitternacht
beisammen.
"1771 wurde Goethe ... in Frankfurt als Advokat
zugelassen. Er opferte dem Amt wenig Zeit. Die
StraBburger Erlebnisse verlangten nach Gestaltung"
(Martini). "Schwars im Wiesengrunde stand der
Tumpel. / Nur ein Erleribaumchen streute Schatten /
Auf das Ufer, und ich war ein Kind" (Carossa).
Der Wert des Prateriturns ist besonders deutlich, wenn es nach
einer prasentischen Einleitung allgemeinen Inhalts in einer
Erzahlung einsetzt und gleichsam aus der Gegenwart in einen
vergangenen Raum fuhrt:
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"Es gibt Herbsttage, die vde ein Wunder sind ... Ein
so unverhoffter und merkwiirdiger Tag erscla vor
nunmehr etwa vier Monaten - wir stehen augenscheinlioh
am Anfang des Februar und an diesem Tage sah ioh
etwas ausnehmend Hubsches (Th. Mann).
The FRETERITE is thus used to indicate that a proposition anterior to
the tin® interval of the speech act is no longer factually true and/or










The similarity with the PERFECT results not only in difficulties and
errors but also in interesting stylistic variations, as in W.
Bergengruen's novella "Der letzte Rittmeister".
Trier (l968:Mf.):
Eine lehrreiche Szene dieser Art steht im Letzten Rittmeister
von V/emer Bergengruen. Stabenhausers alter Bursche, der
Zigeuner, ist nachts, uberraschend, im Park aufgetaucht mid
erhebt schwere, dunkle Anklage. Stabenhauser, in der Angst,
das Geheimnis seiner Lebensluge werde enthullt, verliert
alle Selbstbeherrschung und schiefit auf den Zigeuner. Der
SchuB geht fehl. Der Erzahler fahrt fort:
Stabenhausers Kammerdiener war von dem SchuB erwacht
und kam ins Zimmer gelaufen. Aber Stabenhauser hatte
seine Fassung wiedergewonnen und sagte: "Ich schoB
auf eine Wildkatze im Garten. Geh zuriick zu deiner
Ruhe und lasse mir die meine."
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Ein sehr merkwurdiges Imperfekt: Ich schofi auf eine
Wildkatza. bar besorgt hereinatilrzende Diener, der Herr,
erschilttert und im vollen BewuBtsein dessen, was er mit
dam SchuB gewollt hat, durch die schweigende Frage das
Dieners zu einer erklarenden, zu einar dan Schufi
rechtfartigandan Antwort genotigt - das alias ergibt
eine Lage, in der das umschreibende Perfekt zu erwarten
ist: Ich habe auf eine Wildkatza gesohossen. Es ist
nicht zu arwarten, dafi dar Harr sagt: Ich habe auf einan
Zigeuner geschossen - das gewifi nicht. Aber "ich habe
geschossen" sollte doch notwendig sein. Warum die
Abwaichung? [...]
Das Imperfekt soil verharmlosen, soil den Vorgang als etwas
darstellen, was su leicht, zu fern, zu folgenlos ist, als
da£ es in die Form des ernsten Perfekts einzugehen hatte.
In terms of the model presented in this study:
By stating that the proposition is no longer true and/or relevant, the
Rittmeister declares that the incident as such is irrelevant.
A concept often found in discussions of Tense is that of the Epic
Preterite (=episches Prateritum). In its German form it was coined
by Kate Hamburger (1953); Weinrich (1971:26) summarizes her views
as follows:
Gleichzeitig [...] kommt [...] Kate Hamburger zu dem
Ergebnis, daB das Tempus Prateritum der deutschen Sprache
in der erzahlenden Literatur [...] etwas anderes leistet
Is in alltaglicher Rede. Das "epische Prateritum" kann
nach ihrer Auffassung nicht als Vergangenheitsaussage
verstanden warden, wahrend jedoch dasselbe Tempus
auBerhalb des solcherart umschriebenen literarischen
Gebrauchs weiterhin und selbstverstandlich die
Vergangenheit bezeichnet. Diese Uiyterscheidung ist
wichtig: Kate Hamburger bezieht sich ausdrilcklich
nur auf das eine Tempus Prateritun und auch auf dieses
nur, insofern es in epischer oder erzahlender Dichtung
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ateht. Es mussen nach ihrer Vorstallung beatimmte Bedingungen
erfullt sein, ehe claa Prateritum seine eigentlioaa grammatische
Funktion, die Vergangenheit zu bezeidwen, aufgibt und Tempus
der Fiktion wird. Es mufi insbesondere das reale Ioh
zurecktreten und den fiktionalen Subjekten der Erzahlung die
Szene zum Handeln und Reden freigeben. Nur dann ist die
Fiktion "edit", und nur dann nimmt das Tempus Prateritum eine
verwandelta, namlich dichterisohe Funktion an.
Weinrich (1971:48) adds later:
Sehliefilich darf ich den Leser noch an Hermann Hesses
Glasperlenspial (1943) erinnern, dessen Handlung man sich
um etwa 200 Jahre in der Zukunft vorzustellen hat. Die
Ereignisse in Franz Viferfels Stern der Ungeborenen (1946)
liegen sogar um einige Jahrtausende voraus in der Zukunft.
Und bei den zahlreichen Romanen von Jules Verne kann man im
einzelnen gar nioht sagen, um welches ZeitmaB der Autor in
die Zukunft auszugreifen im Sinn hat. Kan darf ruhig
verallgemeinem: Zukunftsromane sind regelmafiig im
Prateritum oder dem korrespondierenden Tempus anderer
Sprachen geschrieben. Oder sagen wir vorsichtiger: Keiner
ist im Futur gesohrieben. Generell gilt [...]: Keine
Zeitstufe und kein Zeitpunkt ist dem erzahlenden Prateritum
unerreichbar.
If this were correct, then the model presented in this study, which
excludes the use of PRETERITE if a proposition is true in, or
posterior to, the time interval of the speech act, would be correct
only with certain restrictions or wrong altogether.
If a distinction between two FRETHRITES must be made according to
whether something once tree is told or whether the aot of narrating
creates a proposition, as in fiction, the question arises how
downright lies in the PRETERITE are to be classified, e.g. if a
speaker says:
N&ch Buroschlud ging ich sof'ort nach House;
whereas he actually went for a drink first. The grammar model presented
here can deal with this problem:
The basic level of this model is the speaker's communicative intention,
i.e. the intention to convey certain information to the listener which
is suitable to evoke a certain reaction from the listener, at least the
reaction of belief. The communicative intention of a lie is after all
to make the listener believe in the truth of the proposition. And even
if it is unsound to explain the meaning of a word from its etymology,
it must be pointed out that the word "fiction" is derived from the
Latin verb "fingo, fiage e, finxi, fictum", which means not only
"to shape", "to fashion", but also "to contrive", "to devise", "to
invent", "to feign". And even if it is quite obvious that epic fiction
is not factually true, it still claims to be true, a claim which is
often supported by the use of PERFECT at the beginning and/or end to
connect it with the present.
As regards the use of PRETERITE in science fiction or othr novels set
in the future, the author uses a sleight of hand to attain credibility.
H® shifts TSj) from the time interval of writing into the future to be
able to say:
Ich sage dir - ea war wahr.
This is graphically represented in Fig.10.
Fig.10:
Time interval of writing > dp
z z
^ See Section 1»3.1«2.
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By Ms 3leight of hand, or rather, by this "fiction", tho author
gain- a point of reference in the future and can make use of the
complete tense system again.
Saltveit (I970jl50f.)s
Dah aber ein Schriftsteller in einem solchen Roman von
der Zukunft als etwa3 Zuruckliegendem berichtet, ist
ein stilistiacher Trick, der die Bedeutung der
Prat.-Form ebensowenig beruhrt, wie es die Bedeutung
des Wortes Zucker beeintrachtigt, daB mir einer ein
Kapfchen voll Sale anbietet und behaup jt, es sei
Zucksr. [...] Mit dem rein sprachlichen Verbaltnis
zwischen Ausdruck und Inhalt kann dies nichts zu
schaffen haben.
It is, therefore, unnecessary to distinguish two HtETERITBS, since
both "reality" and "fiction" lay claim to factual truth, and the





[Ein Geschehen kann] als zu einem Zeitpunkt der Vergangenheit
vollendet, als bereits fur eine Vorzeit bestehendes Faktum
bezeichnet werdenj dabei wird [...] die Kbnstruktion des sog.
Plus quamperfekts [•••] gebraucht:
Als wir ihn gestern besuchten, hatte er es gerade
geschafft (= war er mit seiner Arbeit fertig). "Nun
war am Ort, der diesem alten Bekannten und Freund
gehort hatte, ein Loch entstanden ... traurig lag
der gebrochene Stamm" (Hesse). "Wir saBen einander
gegenuber an einem sehr hubschen alten Spieltisch ...
ich hatte an glucklicheren Tagen an diesem Tische
manchmal Schach gespielt" (Hesse). "Es war ... ein
falscher Hochsommer eingefallen. Der Englische
Garten ... war dumpfig wie im August ... gewesen.
Beim Aumeister ... hatte Aschenbach eine kleine
Weile den volkstumlich belebten Wirtsgarten
uberblickt ... hatte von dort bei sinkender Sonne
seinen Heimweg ... uber die offene Flur genommen
und erwartete, da er sich mude fuhlte und uber
Fohring Gewitter drohte, ... die Tram" (Th. Mann).
Wunderlich (l970:119f.) adds:
Plusquamperfekt zum Ausdruck eines adversativen Sachverhalts
(bei Verben des Antizipierens [...] ):
Helmut wollte doch um 10 Uhr hier seinl - Ja, er
hatte es fest zugesagt.
Ich habe wieder keina Post bekommen. Klaus hatte
mir doch versprochen zu schreiben,
Fritz liegt krank im Bett. Er hatte sich die Ferlen
sicher anders vorgestellt.
Fritz liegt krank im Bett, und er hatte sich so
gefreut auf die Ferien.
This is actually not a further category of the PLUPERFECT, the
adversative effect lies in the contrast between the semantics of the
verbs, as Wunderlich himself states ("bei Verben des Antizipierens")
and the negative connotations of the preceding sentences. The
PLUPERFECT probably results from the omission of time adverbials
(like vor den Ferien). A PERFECT would not change the adversative
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effect.
The use of PLUPERFECT can therefore be summarized thus:
The PLUPERFECT is used to express that a proposition no longer true
and/or relevant in the time interval of the speech act is anterior










PLUPERFECT =df (T_ post T ) & (T„ post T__).
op M M rb
The PLUPERFECT is mostly used to express anteriority to the PRETERITE,








Gilt es, ein Geschehen oder Sein - als im Bereiche der
Nach-Zeit ©intratend - anzukundigen, so bedient man sich
des Futurs [...]; dabei handelt es sich [•••] um
die nachdruckliche Ankiindigung eines Geschehens (Seins),
das im Bereiche der Nachzeit aufkommt, zu einem kunftigen
Termin zu erwartan ist (Erwartungsstufe = erst demnachst,
also noch nicht aktuell):
"Die Zufuhr von Meeresluft aus Westen halt noch an.
Morgan wird sich dann der EinfluB eines ostwarts
wandernden Hochkeils bemerkbar machen"
(Wettervorhersage). *Wir kriegen eine andere
Witterung, Resi, Sie werdan es sehen" (Carossa).
"Er war ein vollig anderer Mann, wie wir (in der
weiteren Erzahlung) sehen warden" (Th. Mann).
"Diese Endgiiltigkeit ... ist eine Tauschung. Die
Zweifel ... werden wiederkehren, der Kampf dauert
fort" (Hesse). "Man weiB es nicht, man wird es
nie wissen" (S. Zweig). "Wir haben dich noch nicht
gebunden. Wir werden dich binden, main Junge. Heute
abend werden wir dich binden" (Weiss).
Es i3t dabei zunachst gleichgultig, ob dieses angekundigte
Geschehen etwa vom Sprecher prophezeit, erhofft, beabsichtigt
ist, wiewohl derartiges naturgemaB bei nachdrucklicher
Ankundigung kunftiger, noch nicht reader Geschehnisse oft
hineinspielt [...]
A complicating factor is that there is a second construction making
use of "werden + Infinitive", which, too, is often called "Future"
and treated as a tense.
Grebe (1973:86):
Von dieser Hauptgruppe [•••] hebt sich eine kleinere Gruppe
von werden-Gefugen ab, die vornehmlich durch ihre modale
Komponente "Vermutung" gekennzeichnet ist. Sie lafit sich
de3halb fast immer mit der Fugung "diirfte + Infinitiv"
ersetzen:
Die Sitzung wird wohi beaniet sein (durfte wohi
beendet sein). Das werden Sie doch wohl einsehen
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(iiirften Sis doch wohi einsehen). Das wird wohl
uberall so sein (durfte wohl uberall so sein).
Die temporale Koraponente diaser werden-Gefuge lafit 3ich nicht
einheitlich umschreiben. [•••] Wir nennen dieses Tempus
1. Futurjj.
This use of "warden + Infinitive" is, however, no tense form. Its
deep structure tense is PRESENT, the werden is used to express a
variant modality (probable rather than certain truth)^2^ and not a
temporal relationship.
The identical forms of FUTURE I and this modality are not quite due
to coincidence, however.
Glinz (1973:339f.):
Wir haben dann im "werden"-Geftige eine Aussage, zu deren
inhaltlicher Vollgultigkeit noch etwas fehlt. 1st dieses
Fehlende die reale Erfilllung, dann hat das Gefuge den Wert
"erst noch zu erfuUende Form" = "Zukunft". Das Fehlende
kann aber auch nur die Bestatigung dar Aussage sein, die
Sicherheit der Geltung, und dann komman wir sum anderen
Wert, den wir in "werden" oft antreffen, zur nur
vermuteten Gegenwart wie in "er wird krank sein".
The temporal meaning of "warden + Infinitive" can be summarized as
follows:
FUTURE I is used to express that a proposition is not yet factually
true mi/or relevant in the time interval of the speech act. This
is shown in Fig.12 and can be formalized as
FUTURE I =df (TSp ante T,,) & (T]y sim T^J.










1.3.1.6. FUT "RE II
As with FUTURE I, FUTURE II must be distinguished from the modal
warden-construction.
This temporal form scarcely ever occurs without transformations.
Seber (1956:37) has
[•••] in den untersuchten deutschen Originaltexten [...]
kein einziges Beispiel der zeitliehen Verwenuung gefunden.
Brinkmann (1971) does not li3t the FUTURE II among the tenses.
Admoni (l970:190f.):
Wenn aber das Futur I eine Zeitform ist, wo wird es
verstandlich, weshalb auch die Fugung werden +
Infinitiv II als eine temporals Kategorie angesehen
wird. Es ist das Bedurfnis nach sowohl inhaltlicher
als auch formeller Symmetric, das sich hier kundgibt.
[...] Die relativen Zeitformen Perfekt und
Plusquamperfekt warden mit Hilfe des Partizips II
gebildet. Also mufl in der Sphare der Sukunft eine
Form mit dam Infinitiv II gabildet werden [•••]•
Von allergroBter Wichtigkeit ist es aber, dafi diese
"Ausbreitung" des Systems der verbalen Zeitformen sich
tatsachlich im Sprachbau selbst vollzieht, was seinem
allgemeinen Systemcharakter entspricht. Die Fugung
werden + Infinitiv II besitzt eben die Fahigkeit, einen
Vorrang [sicl] zu bezeichnen, der einem anderen in der
Sphare der Zukunft vorangehtj
Du wirst es achaffen ... Aber vvenn du es
geschaffen haben wirst, werde ich nicht
mehr bei dir sein (Fallada).
Und das ermoglicht der grammatischen Theorie diese Fugung,
obschon sie unvergleichlich haufiger in der modalen Bedeutung
auftritt, als ein Glied des temporalen Systems aufzufassen,
das sonst unsymmetrisch wirken wurde. Die Forderungen des
Systems spielen dabei eine groBere Rolle als das Schwergewicht
des Bedeutungsgehalts der betreffenden Form, aber auch die
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temporal® Auffasaung dieser Pugung hat, wie wir also gesehen
haben, eine objektive Stutze.
It must b© pointed out, however, that, though there are certainly few
passages vjith surface structure "warden + Infinitive II", there is no
lack of passages with deep structure FUTURE II, and that this is very
often realized as Perfect ^).44)
Erben (1972:97):
In Kontexbindung zu einem Adverbiale der "Nachzeit"
dient das Perfekt auch zur Feststellung eines
kunftigen Geschehens (Seins), das man - von einem
Standpunkt im Bereich der Nachzeit aus - als vergangen
und vollendet ansieht [...]:
Morgen um diese Zeit habon wir es geschaff't,
sind sie alle in Berlin eingetroffen.
VerdLeutlicht zuweilen durch hinzutretendes warden [...]:
i'orgen um diese Zeit warden wir es geschafft
haben, warden sie alle in Berlin eingetroffen
sein.
Statt dieses umstandlichen "Futur II" wird gewohnlich das
Perfekt als kontextgebundene Variants gewahlt.
FUTURE II is thus used to indicate that a proposition not yet relevant
in the time interval of the speech act is anterior to the time
interval of its relevance. This is shown in Fig.13 and can be
formalized as
FUTURE II =df (T<, ante T{ ) & (T^ post T^)
Fig.13 also shows that an unequivocal determination of the relation
(T^p rel Tpg) is not possible with FUTURE II, unlike the oilier tenses
of the semantic deep structure. This can be seen from the statement:
Ich weiB nioht, ob er es schon gemacht hat. Aber
morgen um die3e Zeit wird er es sicher erledigt haben.
It cannot be determined whether the proposition in the second sentence
is temporally anterior to, simultaneous with, or posterior to the time
Categories of the semantic surface structure will be underlined.
See Section 1.3.2.2.1.
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interval of t } speech act,
45)










The modal form "werden + Infinitive II" has a P31FECT in its deep
structure, with the modality component :
Es iat wahrscheinlich wahr.4^
The sentence :
Er wird wohl nach Hause gekorumen sein
thus consists of the components:
Ich sage dir - es ist wahrscheinlich wahr - er kam nach Hause,
It is as well to emphasize this difference, since most treatments of
47)
Tense ' assign a temporal character to the modal form without
giving recognition to the fact that it performs no temporal functions.
4*^ See Seotion 1.5.
^ See Seotion 2.3.4.
Gelhaus (1968), Saltveit (1970), Wunderlich (1970), etc.
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1,3.2. Semantic Surface Structure
The deep structure tenses described in Sections 1.3.1.1. - 1.3.1.6.
are only partly converted into surface structure tenses without changes:
TENSE X Tense x
Owing to stylistic or other reasons, in many cases surface structure
tenses will be used which are different from the deep structure tenses.
These modifications can be understood as being analogous to
transformations in the syntactical component j they will therefore be
termed "transformations" as well.
There are various kinds of transformations:
1) In addition to the information expressed in the semantic deep
48)
structure, further information is to be conveyed. '
2) Information contained not only in the deep structure tense but
also in other elements of the sentence is not expressed in the
49)
surface structure tense. '
3) If the morphological realization of the surface structure tense
is felt by the speaker to be too complex or to lack rhythm, or its
50)
phonetic realization to be non-euphonic, another tense is selected. '
4) In certain geographic areas a surface structure tense might be
unavailable because of a "deficient" morphology, so that another form
is selected.^
^ See Sections 1.3.2,1.1. and 1.3.2.1.2.




The tenses on the right-hand side of the transformation rules (tenses
of the semantic surface structure) then 3erve as semantic context
52)
conditions in the PS-rules of a TG—grammar.
Generally these transformations can be formulated as follows:
1) If none of the above-mentioned conditions are present:
TENSE X =? Tense x
2) If one or more of the above-mentioned conditions are present:
TENSE X =?> Ten3e y / Condition
3) As a rule, these transformations are optional, i.e.
TENSE X 2? Tense x / Condition
may also be the case.
A similar distinction between a semantic deep structure and a semantic
surface structure of tenses is made by Bull (1971)"^ , although with a
different nomenclature (systemic and nonsystemic functions)-^.
A distinction, although not an explioit one, is also made by
Saltveit (1970).
See Section 1.6.
53)' Strictly speaking, Bull differentiates between tenses of the semantic
surface struoture which have not undergone any modification on their
way from the semantic deep structure and those which have undergone
such modifications.




Daher finden wir [daa Prasens] auch als stilistische Variants
des Prateritums, als 'Tempusmetaphar' im Bezugssystem der
Vergangenheit, wobai der Abstand zur aktuellen
Gegenwart unausgedruckt bloibt, d.h. [das Prasens] dlant
[•••] auch dazu, Vorgange, die bereits in einer vergangenen
Zeit eingesetzt oder sich abgespielt haben, zu bezeichnen,
[es] wirkt hier fur den Horer vergegenwartigend und
verlebendigend [...]«
Dabei wird oft der tJbergang zum Prasena als wirkungsvolles
Mittel der Veranschaulichung [...] genutzt:
"Die Stille ringsum war grofi. Und aus einem kleinen
Tor, das ... aich plotzlich aufgetan hatte, bricht -
ich irahle hier die Gegenwartsform, well das Sreignis
mir so gegenwartig ist - etwas Elementares hervor,
rennand, der Stier" (Th. Mann). [...]
'Bei einer sinnvollen Anwendung des szenischen Prasens
bezeichnen die prasentischen Abschnitte Hohepunkte das
Geschehens'. 'Das szenisoha Prasens (prasens historicum) ...
ist die dramatische Form des Erzahlens'; wobei es um die
lebendige Schilderu-g von Situationen und Handlungsablaufen,
nicht um sine zeitliche Einordnung zuruckliegender
Ereignisse gaht; der Erzahler 'tut so ..., als ob er und
der Leser sich mitten darin befanden und mit beteiligt
waren'.
Schneider (I959i225f.) gives an example from Goethe's "Dichtung
und W'ahrheit":
Duroh ein auflerordentliches Weltereignis wurde
jedoch die Gemutsruhe das Khaben zum erstenmal
im tiefsten erschilttert. Am 1. November 1755
ereignete sich das Erdbeben von Lissabon und
verbreitete uber die in Frieden und Ruhe schon
eingewohnte Welt einen ungeheuren Schrecken.
Sine grofie praohtige Residenz, zugleich Handels-
und Hafenstadt, wird ungewamt von dem
furchtbarsten Ungluck betroffen. Die Erde bebt
und schwankt, das Meer braust auf, die Schiffe
schlagen zusammen, die Hauser sturzen ein,
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Kirchen und Turn® daruber her, der konigliche
Palast zum Tail wird vom Meere varschlungen,
die geborstene Erde scheint Flammen zu speien;
derm uberall meldet sich Rauch und Brand in den
Ruinen. Sechzigtausend Menschen, einen
Augenblick zuvor noch ruhig und behaglich, gehen
miteinander zugrunde [•••]
On the basis of several examples from Schiller's "Geschichte des
dreiBigjahrigen Krieges", Schneider (1959:225) comes to the
conclusion:
Je mehr Belegstellen man zum Vergleich zusammenstellt, um
so weniger will sich ein festes und stetig waltendea
Gesetz fur den tJbergang vom Imperfekt zum [historischen]
Prasens ableiten lassen.
The purpose of the historic present seems to be to present a past
proposition which is no longer factually true as true in the time
interval of the speech act in order- to achieve an especially vivid
effect. This can be done by using Present, which is brought about
by exchanging the conjunct (T„ post T ) in the PRETERITE formula
bp XU
(TSp post Tm) & (TM sim T^) for (Tgp sim T^), thus obtaining
(TSp sim Tj,) & (T^ sim T^;, which, by definition, represents FRE3ENT.
This substitution results in the desired vivid effect:
Ich sage dir - es ist wahr.










explains the lack of regularity pointed out by Schneider,
The use of the historic present can be summarised as follows:
If a FRETERITE is to be presented vividly, the following optional
transformation oan be performed:
HffiTJSITE * Present
The hearer is often not in a position to decide whether a given
55)
instance is a case of historic present or of redundancy deletion
^ See Section 1.3.2,2.1,
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Schmidt (1973:225):
Seit Beginn unseres Jahrhunderts hat sich dem Prateritum
noch ein weiterer Anwendungsbereich erschlossen: die
"erlebte Rede". In ihr warden die GecLanken einer
Romanfigur uber ihre Zukunft vom Erzahler so gestaltet,
daB das Zukunftige zu einem Geschehen wird, das in der
lebhaften Phantasie des Spreehers bereits stattgefunden
hat. So uberlegt Thomas Buddenbrook:
In der Tat, das Personliche war hier das
Entscheidende. Ks war kein gewohnliches
Gesehaft, das man kuhl und in den iibliohen
Pormen erledigt. Es trug vielmehr, wie es
durch Tonys Vermittlung eingeleitet worden,
halbwegs den Charakter einer Privat-
angelegenheit, die mit Diskretion und
Verbindlichkeit zu behandsIn war.
Erben (1972:93) sees Free Indirect Speech (=Erlebte Rede) differently:
Ferner ist [...] festzustellen, da£ das Prateritum als
Zeitform dar erzahlenden Dichtung unter bestimmten
Voraussetzungen aus dem Qppositionsverhaltnis der
Zeitstufen herauatritt und seine grammatische
Vergangenheitabedeulng verliert, dort namlich, wo
sich die raumliche und zeitliche Ordnung der
erzahlten Welt nicht mehr nach der Person des Srzahlers,
sondern nach der fiktiven Gestalt des Helden ausrichtet.
Besonders deutlich ist dies im Falle der 'erlebten
Rede *, der 'Wiedergabe des [...] BewuBtseinsstroms
(einer Romangestalt) in der dritten Person*:
"Die so Lags schien ihm ganz unertraglich, obwohl
er wuBte, daB sis nur mehr Stunden dauern wilrde,
denn morgan ging (».) sein Flugzeug".
Der temporals Wert der Prateritalform scheint hier, *im
Kontext einer personalen Erzahlsituation', aufgehoben zu
sein. Vgl. auch:
"Einem so winzigen Kinde konnte leicht etwas
geschehen" (LeFort). "Emport verlieB er das
Haus: jetzt ging er aber zur Polizei!"
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As far as tenses are concerned, it might be better to formulate the
condition for this construction the other way round:
... wo sich die zeitliche Ordnung der ersahlten Welt nicht
nach der fiktiven Gestalt des Helden, sondern nach der
Person des Ersahlers ausrichtet.
Brinkraann (1971:814)!
Ihr grammatisches Merkmal ist, dafi sie sich in Rolle und
Teapus nicht von der Erzahlung unterscheidet [...].
Free Indirect Speech differs from Direct Speech in that tense and
personal deixis are shifted. On the other hand, Free Indirect
Speech still retains from Direct Speech the local deixis and
temporal deixis (apart from the tenses themselves). In retaining
these, Free Indirect Speech differs from Indirect Speech proper,
in which the local and temporal deixes are also shifted and
Subjunctive I is employed. Free Indirect Speech, moreover, is able
to retain the interjections of Direct Speech (ja, nein, oh etc.),
whereas Indirect Speech proper is not.
Schmidt's view, as quoted above,
... die Gedanken einer Romanfigur uber ihre Zukunftj
is untenable since Free Indirect Speech is obviously not restricted
to FUTURE i/ll. This can be seen from the following excerpt"^
from Th. Mann's "Schwere Stunde":
Das war ein besonderer und unheimlicher Schnupfen,
der ihn fast nie vollig verlieB. [...] Oder war
an all der Sohlaffheit und Schwere das leidige
Zimmergewahrsam schuld, das der Arzt nun schon
wieder seit Wochen uber ihn verhangt hie It?
Direct Speech would have Present here.
If in a narration Direct Speech is to be integrated still more into
the narration, i.e. if the simultaneity of the narration and the
Quoted from Weinrioh (1971:182)
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speech is to be emphasized, the stylistic devio© of Free Indirect
Speech can be used. It is brought about by a shift in personal
deixis to that of the narrator and by substituting the conjunct
(Ts po31 T^) for any conjunct (T^ rel T^) of Direct Speech.
Thus the time interval in which the speech is true is identified with
the time interval in which the narration (in the FRSTSRITE) is true.
The six tenses of Direct Speech thus collapse into two tenses,
Preterite and Pluperfect, as follows:
HISSENT Freterite
PRETERITE sF Preterite




This is shown in Fig.15*
In Free Indirect Speech, FUTURE i/ll can, however, also occur as
"Futurum praeteriti which, considering their function,
might more advantageously be called "Praeteritum futuri i/ll".
Wurde er auf Bekannte stofien [...] Nein, Gottlob, es
kannte ihn keiner mehr, und war sich seiner erinnerte,
wurde ihn nicht erkennen [...] (Th. Mann).
It seems that here the FUTURE is primarily seen as a "warden +
Infinitive" construction, of which then a (deviant) Preterite of
werden is formed.

































Modality in Direct Speech
Modality in Free Indirect Speech
Propoaitional Content in Direct Speech
Propositional Content in Free Indirect Speech
Brinkmann (1971:376):
G-unnar 3ech hat bereits friiher zu bedenken gageben,
ob nicht wilrde u.U. als Indikativ aufzufassen sei;
etwa in dam Satz aus Barnhard Kellermann:
Sein Zug wurde fahren, das stand fast.
Indikativ des Prateriturns und Konjunktiv II waren dann
ebansowenig untersohieden wie bei solite und wolite.
A reason for this particular usage, which is of morphological rather
58)
than semantic interest, ' may be that in "the modal usage of the
"werden + Infinitive" construction the werden is clearly PRESENT so
that, by analogy, the temporal construction is taken to be PRESENT
as well and a PRETERITE is formed.
It must be pointed out that both Free Indirect Speech and,
consequently, these wurde-constructions do not occur in everyday
speech. They are a - relatively recent - literary device.
Jager (1970:25):
Der indirekten Rede verwandt sind die erlebte Rede und
der innere Monolog. [...]
Sobald er schlecht und recht mit dem langweiligen
Humaniamus zu Rande gekommen sein wurde, wollte
er das Polytechnikum beziehen (Th. Mann).
Es handelt sich hierbei um ausgesproohen literarische
Stilmittel.
^ Brinkmann (1971:376) maintains that in the sentence
... obwohl er wuBte, dafi es nur mehr Stunden dauern
wurde, denn morgen ging sein Flugzeug
the constructions dauern wurde and ging are semantically
equivalent.
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In the area of temporal specifications there is a partial competition
in contemporary German between the tenses and other temporal
59)
specifications.
Unlike the tenses, however, the time adverbs, prepositions etc. do
not contain the modality component and have, therefore, the structure
<Tsp v-to)
By its definition, the relation (x sim y) can be interpreted as an
unmarked form of the marked relations (x ante y) and (x post y).
If a FUTURE I ((Tgp ante Ty) & (Tp sim Tp(,)) is combined with an
adverb like MCftGEN (T^ ante Tp^), there is a certain redundancy of
information, since FUTURE I has (T^ ante T^) as well. This
redundancy is deleted by replacing the conjunct (T ante T ) by
DP Jfc
(TSp sim Tlp* This results 1x1 <(TSp sim Tm) & (Tm sim T^,)),
i.e. Present.
The same holds true for FUTURE II combined with MOflGEN. If the first
conjunct is replaced by (Tc sim Tlf), the result is
bp M
((TSp sim Tm) & (Tm post TpC)), i.e. Perfect.
This use of the Perfect was pointed out in Section 1.3.1.6., the
corresponding use of the Present is outlined in Grebe (1973:80):
Mit Hilfe das Prasens kann aber auch noch nicht begonnenes
Geschehen bezeichnet werden. In alien diesen Fallen ist
es mit dem [Futur I] austauschbar. [...] Ist der Austausch
moglich, dann stellen Zeitangaben oder temporale
Konjunktionen den Zukunftsbezug [...] fast immer sicher:
Er kommt wohi mit dem D-Zug um 13^ (fur: Er
wird wohi mit dem D-Zug um 13^ kommen). V/ann
komm8t du? (fur: V/ann wirst du kommen?). [...]
^J ..underlich (1970:33), quoted on p. 18 of this study
For a detailed description of these structures see
Wunderlich (1970:209ff.).
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Similarly, though with a considerably lower frequency, a PRETERITE
in connection with a time adverbial with the structure (Tg post T^)
can undergo redundancy deletion. The conjunct (Tg^ post T^) is
replaced by (Tg^ sim Tp(,), thus leading to Present.
Although he deals with this usage together with the historio
present^, Erben (1972:88) mentions as uses of the Present:
In der gesprochenen Sprache:
[...] Eben treffe ich einen alten Studienfreund.
Denkt nur, was mir gestern passisrt! "Kbmmt da
ge stern ein Mann in meine Stube" (lei se).
wie literarisch:
Am 19. Mars 1815 fahren um Mitternacht - der
riesige Platz liegt dunkel und menschenverlassen -
zwolf Wagen in den Hof des Tuilerienpalais" (S. Zweig).
Redundancy deletion can also affect the conjunct (T^. rel Tpc).
This holds good especially for the combination of PERFECT with
SEIT-constructions, which have the structure (Tg^ po3t Tp(,). Here
the conjunct (T^ post T^) can be replaced by (T^ sim Tpg), thus
resulting in Present.
Seit ioh das gehort habe, kann ich nicht mehr schlafen.
Wir warten jetzt schon (seit) zwei Stunden auf sie.
Wir warten seit drei Uhr auf ihn.
As shown here, a constituent clause can also serve as a time
adverbial and lead to redundancy deletion.
Bevor er schlafen ging, hatte er einen Brief geschrieben.
Bevor er schlafen ging, schrieb er einen Brief.
In both matrix clauses the deep structure tense is PLUPERFECT. The
BEVOR-clause has the structure (T^ post Tpc). Redundancy deletion
in the first matrix clause replaces (T^ post Tpc) by (T^ sim T^),
thus causing the Preterite in the second sentence.
See Section 1.3»2.1.1., last paragraph
%
Redundancy deletion can be performed together with other
62)
transformations. '
In conclusion it can be said:
If there is co-occurrence of time adverbials and tenses, resulting
redundancies can be deleted by the following optional transformations:
a) Time adverbials with the structure (T;,^ ante T.^):
FUTURE I 4 Present
FUTURE II 4 Perfect




Since with the exception of the transformation (PRETERITE 4 Present)
it is always a question of replacing morphologically complex by
simpler forms, it can be assumed that here the syntactical component
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In the semantic .urface structure the choice of tense in a constituent
clause can be determined by the tense in the matrix clause*
Wunderlioh (1970:117) cites the following sentences:
V.'ir kaaen uber die Autostrada nach Florena, das in einea
breiten Tal flag 1
1 !
'liegtJ .




ISunderlich (1970:139) then goes on to explain:
[Diese] Satze enthalten ain *subjektivaa Prateritum" [*..].
Sie lessen sich hier als Ausdruck zunickliegander
3rlebniazustande verstehen.
Florenz lag in eines breiten Tal
ist dementsprechend zurilcksufuhren auf einen Satz von
der Art
ir jhatten den Eindruck / [Florenz liegt .*. TalJ^
s&hen
worin der aingebettete Satz is Pras erscbeint und der
Katrlxsatz ein .ahrnehmungsverb enthalt.
The matrix clause, however, need not contain a verb of perception:
Ich wubta naturlich, da£ es Standesamter gab und dort
irgsndwelche Trauungsze ramonien vollzogen'und Urkunden
ausgestellt wurden (Boll).
These contaminations are not restricted solely to Pft2T'PI?E in the
matrix clause and HIESENT in the constituent clause, but also occur
with other tense combinations, as in the sentence
Wean er kommt, gehen wir spasierenj
which is ultimately derived from
Wenn er gekommen sein wird, warden wir spazieren gehen.
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Contamination transformations can be performed repeatedly and in
combination with other transformations, such as redundancy deletion^^.
The above-mentioned sentence can have the following transformational
histories:
Wenn er gekommen sein wird, werden wir spazieren gehen.
FUTURE + FUTURE I.._
CO MC
Redundant deletion ultimately results in :
Wann er gekomraen ist, gehen wir spazieren.
Perfects + Present,,,,
———CC KG
Contamination results in :
Venn er kommt, gehen wir spazieren.
iresentcc + Present^,
Or:
Wenn er gekommen sein wird, werden vdr spazieren gehen.
FUTURE IICC + FUTURE IM(,
Contamination results in:
Wenn er kommen wird, werden wir spazieren gehen.
Future Icc + Future IMC
Redundancy deletion results in:
Wenn er kommen wird, gehen wir spazieren.
Future lc(. + Present
Contamination results in:
Wenn er kommt, gehen wir spazieren.
Present + Present^
The contamination transformation can be described thus:
^ See Section 1.3.2.2.1
If the matrix clause has Tense x and the constituent clause has
Tense y, the la ter can optionally be transformed into Tense x.
This can be formalized:
Tense + Tense ycc * Tense x^ + Tense xJ£
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Under this category transformations are subsumed which are used if
the morphological realization of the surface structure tense is
felt by the speaker to be too complex or to lack rhythm, etc.
There are several phenomena included in this categoxy, such as the
aesthetic preterite (= ttsthetenprateritum), the headline preterite
(a Schlagzeilenprateritum), the alleviation preterite
(= Erleichterungsprateriturn), etc. To a certain extent, the
redundancy deletion and contamination transformations also belong
to this category, which is characterized by the operation of the
65)feedback mechanism from the syntactical to the semantic component.
See Section 1.3* and Fig.5
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Instead of the Perfect, the Preterite is often used if the information
to be conveyed is to sound particularly impressive.
Trier (1968:22):
Auf der Ruckseite des Deckels eines gut gebundenen und
schon gedruckten Buchss liest man:
Den Sinband entwarf Richard H. Krakolf, Ursula
Silberstrom gestaltete das Schriftbild.
Ich erlaube mir, dieses miBbrauchliohe Imperfekt das
Xsthetenprateriturn zu nennen. Kan trlfft es in kunsthand-
werklichen, bibliophilen und anderen asthetisiarenden
Kreisen. Warum wirkt es auf den sprachlich empfindlichen
Laser so peinlich? Weil das Ergebnis von Herrn Krakolfs
und Fraulein Silberstroms kunsthandwerklichen Bemuhungen,
namlich das Buch, jetzt eben gerade dem Leser als ein
gegenwartiges dargewiesen und anempfohlen warden soli.
Erben (1972:97);
[Das Xs thetenprateriturn wird] literatursprachlich zuweilen
auch in ironischer Feierlichkeit gebraucht:
HAls du ... unter uns weiltest, versprachst du ..."
(Geisterbeschworung) (Th. Mann). "Sehr v/ohl ... Du
hortest, Holger?" (Th. Mann). "Sie sind streng zu
mir, wie ein Moses oder Jesaias mit dem Volk Israel,
und ich wai£, wie recht Sie haben; doch seit viar
Tagen a£ ich nichts Y/armes" (Durrenmatt).
Latzel (1973) claims that the use of Preterite as shown by Trier is
typical for that class of text.
The Preterite may, in fact, be a more or less conscious imitation of
Latin formulae of the type A, pinxit or B. scripait, since the
Perfect would be far less lapidary.
66)' See also Section 1.3.2.4*
82
Generally it seems to be the case that in certain contexts the Perfect
is felt to be too familiar, too commonplace, too ordinary, probably
because of its analytic form and its relevance in the time interval
of the speech act, and that therefore the Preterite is chosen instead.
The reverse is true as well:
Beugel/Suida (1968:11):
Es konnte durch eine Informantenbefragung nachgewiesen
warden, dafi z.B. Praterita der 2. Person Singular und
Plural der schwachen Verben mit Dental im Stamm heute
als "archaisch", "geschraubt", "im heutigen Deutsch
ungebrauchlioh", "asthetisoh" gelten:
+Hier badetet ihr?
(Hier habt ihr gebadet? (Frisch))
Warua verheimlichtest du's mir?
(Warum hast du's mir verheimlicht? (Frisch))
It seems then that the opposition Perfect vs. Preterite is often
seen as an opposition "commonplace" vs. "aesthetic"; accordingly,
the following transformations are performed:
PERFECT » Preterite if an aesthetic effect is desired
PERFECT & Perfect otherwise
PRETERITE =s>
HIETERITE =>
Perfect if an aesthetic effect is not desired
Preterite otherwise
The Preterite found in headlines, advertisements, announcements etc.
instead of the Perfect has two reasons, a desire to economize in
space and to convey information as rapidly as possible.
The attempt to economize in space is caused by type-setting reasons:
A headline usually has only a certain length, and a sentence in the
Perl'eot is longer than a sentence in the Preterite; hence, where the
choice is between Perfect and Preterite, the Preterite is usually the
tense preferred.
It is possible to exaggerate the frequency of this transformation.
Headlines with Preterite are not in fact very common in German-
language newspapers and some instances of Preterite in them are
not transformations at all but come from deep structure PRETERITE.
The vast majority of headlines consist of participial constructions,
sentences in the Present and nominal phrases.^'
A random sample:
Of the 73 headlines in the German weekly newspaper "Die Zeit"
(September 5» 1975) only two headlines have Preterite, viz.:
Ein Auf3tand wurde geprobt (p.9)
and:
Die Opposition schlug zu (p.27).
Both these headlines could very well have PRETERITE and not PERFECT
in their semantic deep structure.
Of the 66 headlines in the Austrian daily newspaper "Die Presse"
(September 5# 1975) only two have Preterite. One of them is a
See Beugel (1969) and Sandig (1971)
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sentence in quotation marks (translation of a UPI-report in English):
"Lee Oswald war nicht der Morder" (p.10),
which certainly has PRETERITS in its deep structure.
The other headline reads:
Die Banknote wurde zum Kunstwerk (p.10)
The article headed by this line reports a decision of the Austrian
Supreme Court of Justice (= Oberster Gerichtshof der Republik
Usterreich), according to which
[«..] Banknoten als Kunstwerke im Sinne des Urheberrechts
angesehen werden mils sen.
On p.l of "Die Presse" there is a reference to this article:
Auch Banknoten sind Kunstwerke / S. 10
This seems to be a clear case of deep structure FSRFECT which has
been transformed into Preterite.
The second objective, more rapid communication of information, is
very often attained by using Preterite instead of Perfect in questions,
and also in declarative main clauses.
Srben (1972:96):
Der Perfektkonstruktion vdrd zuweilen die kurzere
Prateritalforra vorgezogen, wenn jene zu umstandlich
wirken und - besonders im Naben- [sic!] oder Fragesatz -
zu einer unschonen oder informationshemmenden Wortfolge
fuhren wurde:
"Gab es eine mhd. Schriftsprache?" (Paul). "Sie
horten Nachrichten" (Ansage (Opposition zur
prasentischen Ankundigung: Sie horen N.)).
"Heute nachmittag schlug der deutsche
FuBballmeister ..." (schnellere und pragnantere
Information als im Perfekt).
In these sentences a Perfect would delay the information conveyed by
the verb which might lead to communication break-downs.
The following optional transformation can be performeds
PERFECT * Preterite
The German term "Erleichterungsprateritum", which was coined by
Kluge (1965)* describes various phenomena whose common factor is
that constructions such as repeated Perfect, Perfect Passive etc.
which involve a long string of auxiliaries are simplified.
Brinkmann (1971:343):
Vermieden wird naturgamafi eine Haufung von Perfektformen,
[...] weil dadurch schwerfallige Gebilde entstehen [•••].
Here is an example quoted by AcLmoni (1970:186) in a different context:
Er hat sich sofort von mir weggedreht, dachte Franz
in seiner Apfelkammer, er ist ans Fenster gegangen,
er hat mein kleines Fenster ausgefiillt. Es war Abend,
Winter. Ich habe dann das Licht angemacht. Georg saB
rittlings auf seinem Stuhl. Sein schones braunes Haar
fiel ihm dicht und starr vom Wirbel ab, er schalte fur
sich und mich Apfelsinen (Seghers).
This transformation also occurs with modal auxiliaries and the verb
sein. In the case of modal auxiliaries the transformation is probably
to be explained by the considerable uncertainty that prevails about
the correct word order of the analytical tense forms in subordinate
clauses.
Erben (l972:96f.):
[Dieses Prateritum] zeigt sich namentlich beim Gebrauch
der Modalverben und des Hilfsverbs sein:
Ich war dort und habe getan, was ich konnte (statt:
Ich bin dort gewesen und habe getan, was ich habe tun
konnen). "war er nicht selber einer ihrer Fuhrer?
WeiB ich denn nicht, was er in Lyon und an der Loire
getan hat?" (S. Zweig). "Seine Freude uber mein
endliches Eintreffen weifi nichts von Nachtragerei ...,
obgleich ich ihn heute vollig vernachlassigt habe
und all sein Hoffen und Harren vergeblich war" (Th. Mann).
"Wenn die schone Jahreszeit ihrem Namen Ehre macht
und das Tirili der Vogel mich zeitig weeken konnte ...
gehe ich gern ... auf eine halbe Stunde ins Freie"
(Th. Mann).
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There is also Francis Joseph's remark:
3s war sehr gut, as war sehr schon, es hat mich sehr gefreut.
Generally, then, the alleviation preterite is oaused by the following
optional rules:
If there is repeated PSRFECT:
PERFECT ? Preterite
With modal auxiliaries and seint
PERFECT Preterite
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Since the Perfect Passive forms are even more complex than the
Perfect Active forms, they are more affected by the alleviation
transformations.
Pollak (1968:405):
Bei passiver Verbform wird in der Regel das Prateritum
dem Perfekt vorgezogen [...J
This can be formalized as
PERFECT # Preterite / Passive
What was said of Perfect Passive, is mutatis mutandis true of the
Future Passive.
Jung (1973:237):
Fur das Futur I des Passivs verwendet man in der
Umgangssprache fast immer das Prasens [...]:
Ich werde gesehen. (statt: Ich werde gesehen werden.)
Komplizierte Formen wie das Futur II
Ich werde gesehen worden sein. Der Berg wird
vom Wanderer erstiegen worden sein
sind auch fur die Schriftsprache nicht zu empfehlen.
There are, then, the following optional transformation rules:
FUTURE I *» Present / Passive
FUTURE II 3 Perfect / Passive
The South German Pluperfect
Er hat das getan gehabt^^
does not form a passive, since this would be too complex. There is
obligatory transformation into Perfect Passive instead:
PLUPERFECT =* Perfect / South German+Passive
^ See Section 1.3*2.4.
1.3*2.3*5. Rhythmical Variants




[Es] kann anch ein [Perfekt] nach lauter [Praterita]
besonders eindrucklich wirken. Das wohi be ruhmteste
Beispiel ist der letzte Satz des Werther: [...] Wie
sehr hier das reine Klanggewicht eine Rolle spielt,
zeigt vielleicht der Vergleich von zwei Ersatz-
moglichkeiten. Man kann die einfache Form setzen
Kein Geistlicher begleitete ihn
oder eine ahnliche einfache Form, wobei ein
[Prapo3itionalkasus] moglichste Klangahnlichkeit
mit dem Original herstellt:
Kein Geistlicher ging ihm zur Seite.
Das zweite Beispiel wird wohl, obschon begleiten
durch zur Seite gehen ersetzt ist, als dem Original
viel ahnlicher empfunden, wogegen das erste, trotzdem
nur das [Perfekt] in [ein Prateritum] umgewandelt
wurde, viel starker absticht.
Subsequently Glinz performs a similar analysis for the end of the
original version of "Der grune Heinrich".
Glinz (1973:365):
Ganz ahnlich wie der Werther schliefit der Ur-Heinrich.
Die Ubereinstimmung wird wohl kaum zufallig sein: [...]
Auch hier fallt der Ersatz durch einfache Form
... und e3 wuchs auf seinem Grabe ein recht
frisches und grunes Gras
sehr stark ab, wahrend eine inhaltlich starkere Veranderung,
die aber die Klanggestalt moglichst bewahrt, vielleicht
naher verwandt erscheint
... und e3 soil auf seinem Grabe ein racht
frisches und grunes Gras erwachsen
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oder
und man s a h auf seinem Grabe ein recht
frisches und erunes Gras erwachsen.
Rhythmical considerations seem to have some role in the choice of
tenses, "hile there may also be other reasons for the choice of
69)
Perfect in the last sentence of "\verthers Leiden", ' the fact should
not be overlooked that the Perfect here is very rhythmical; it
completes a dactylic hexameter begun in the preceding sentence:
Handwarker trugen ihn. Kein Geistlicher hat ihn begleitet.
'
/ * / / 1 / * / '
x xx/xx/x x/x XX/XX X/ X X
The Preterite would not only destroy the hexameter, but is completely
unrhythmical:
Handwerker trugen ihn. Kein Geistlicher begleitete ihn.
* i*i* ' 1 '
x xx/xx/x x/x xx/xx x/x X
The sentence, and in fact the novel, would end in a stressed syllable,
very different from the fading away of stress in the original.
Apart from the construction Future i/ll + Passive (which mostly occurs
together with time adverbials and could thereforebe transformed by
redundancy deletion) all the transformations dealt with in Seotions
1.3.2.3.1. - 1.3.2.3«5» have tenses of the overall structure
(T post T_-._) on their left- and right-hand side. This leads to the
bp JrO
conclusion that this area is a weak spot in the German tense system.
This is also borne out by the fact that regional variations are,
without exception, in this area.^
See Section 1.3*1«2.
^ See Section 1.3.1.3*




Das Tempu3aystem der suddeutschen Mundarten macht einen
geradezu asketischen Eindruck. Es unterschreitet die
Zahl dar Tempora in der deutschen Schrif tsprache erheblich,
insofern as wader ein Prateritum noch a in Plus quamperfekt
hat. Di8 "Prateritalgrenze11 verlauft, grob gesprochen,
von Trier ubar Frankfurt und Plauen auf die Sudostgrenze
Schlesiens zu. Kur die Prateritalform war findet man in
dan suddeutschen Mundartan weiter verbreitet.
This "asoetic" tense system of the dialects of course also encroaches
upon South German standard, mainly in the spoken language, but also
in written texts, where it lead3 to the use of Perfect where one
would expect a Preterite:
Als sich im Oktober 1918 die osterreich-ungarische
Monarchie im Zeichen das nahenden militarischen
Zusammeribruches aufzulosen begann, haben die
deutschsprachigen Abgeordneten des Reichsrates, ir
der Absicht, einen Staat Deutsch-Osterreich zu
grunden, sich als provisorische Nationalversaamlung
konstituiert.
(K. Gutkas: Die politische Entwicklung in der Zweiten
Republik)
It would be wrong, however, to assume that South German speakers do
not have the complete tense system at their disposal. Many speakers
naturally show some measure of uncertainty in the use of Perfect and
Preterite, but this uncertainty is caused partly by the similarity
of deep structure PERFECT and HIETSRITE.
A further example:
Da haben vor einiger Zeit im Rundfunk drei ehemalige
Kommunisten miteinander diskutiert: Ernst Fischer,
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Roger Garaudy und Wolfgang Leonhard. Und sie kamen zu
dam Schlufi, dafl in den kommunistischen Staaten ein System
der uneingeschrankten Herrschaft des Apparats entstanden
ist.
(B. Kreisky: Speech delivered to the 1972 Austrian Socialist
Party Conference in Villach)
The semantic deep structure tense in the tro main clauses is obviously
ERSTiiRIT3 (relating to "vor einiger ZaitM), the Perfect in the first
main clause must be the result of a transformation. (The Perfect in
the dafi-clause has a PERFECT in its deep structure.)
Where no attempt is made to superimpose the tense system of Standard
German on the South German dialects, no Preterite is used at all
(with the possible exception of the Preterite of sein):
Am Sonntag ist das Waldfest von der Liedertafel gewesen.
Der Seitz und der Knilling sind herumgelaufen und haben
die Einladungen gebracht.
Bei uns sind sie auch gewesen. Meine Mutter hat sie in das
schone Simmer gelassen, und Xnnchen und Cora sind hinein,
und ich bin auch hinein.
Der Seitz und der Knilling sind auf das Kanapee gesessen
und haben die Sylinder auf die Knie gestellt. Der Seitz
hat seine Augen herausgehangt, und wenn er geredet hat,
hat er den Mund spitzig gemacht.
(L. Thoma: Das Waldfest)
A Preterite is often used for deep structure PERFECT if the speaker




Nun bleibt naturlich der Suddeutsche nicht ohne Kenntnis
des Imperfekts. Er hort es von anderen. Er liest es.
^ See Section 1.3.2.3.1
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Der fremden Form 1st er geneigt, einen sozialen Mehrwert
zuzulegen, Er findet, da£ sie sehr hoch und aehr feierlich
sei, sumal ar sie in der Heiligen Schrift findet [•••]•
Der suddeutsche Laser empfindet [hierj nicht die Korrektheit
dar Erzahlvargangenheit, aondern ar nimmt [...] sine
Gehobenheit wahr, die im erzahlenden Imperfekt doch gar
nicht liegt. Er ubernimmt dieses Imperfekt, wenn er glaubt,
gewahlt sprechen zu mussen. [... Deshalb] setzt er das
Imperfekt zuweilen auch da, wo es nach hochsprachlicher
Norm nioht hingehort. Da konnen sich Gesprache antwickeln
rde dieses
1st dein Onkel su Hause? Nein, leider nicht, er
fuhr nach Worishofen. - Stor ich auch beim Essen?
Nein, wir aBen schon.
Man greift kaum fehl, mnn man so etwas als Hyperkorrektheit
bezeichnet.
Even when Preterite and Perfect are used together, their relative
frequencies are quite different in South German.
An interesting example is given by Latzel (1973:203):
Die Analyse [von] Todesanzeigen macht einmal raehr klar,
da£ der Tempusgebrauch im Deutschen (auch) durch die
Sprachraumzugehorigkeit determiniert ist. Es laBt aich
statistisch aindeutig nachweisen, da£ Todesanzeigen in
der "Siiddeutschen Eeitung" haufiger im Perfekt steben
als die Todesanzeigen des "Hamburger Abendblatts" oder
dar "Hannoverschen Presse". Unser Material enthalt
1695 (= 54>8/?) siiddeutsche Belege, 494 (* 16%) aus dem
Rhein-Main-Gebiet und 900 (= 29,2$i) aus dem
niederdeutschen Sprachraum.
Gliedert man nach diesen drei Gebieten, so zeigen sioh
folgende Verhaltnisse:
Siiddeutscher Sprachraum: Perfekt:Frateriturn « 1:0,78^^
Rhein-Main-Gebie t: Perfekt:Prateritum = 1:1,57
Niederdeutscher Sprachraum: Perfekt:Prateritum = 1:2,47
73)
In the original "1,28:1"j here converted to allow easier comparison
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Das hsift, da£ im Bereich der Todesanzeigen das Perfekt im
Oberdeutschen 3»2mal haufiger gebraucht wird als im
Niede rdautschen.
Weinrich's (1971:281) statement ^ that the South German dialects
have no Pluperfect is to be understood to refer to morphology rather
than to semantics. Weinrich (1971:332) himself says:
Seine Funktion geht teilweise auf ein "doppeltes Perfekt"
(ich habe gesungen gehabt) uber, ganz analog zu den
formes surcoroposdes im Franzosischen.
Trier (1968:19):
Venn man erzahlendes Perfekt als suddeutsche Weise zugibt,
dann mufi man einsehen, daB ein solcher Erzahler im Ruck-
blick aus dam Kreuzungspunkt seines Erzahltempus noch ein
Tempus braucht, das die Leistung ubernimmt, die beim
Ruckblick vom hochsprachlichen Imperfekt aus das
hochsprachliche Plusquamperfekt zu erfiillen hat. Es
bleibt ihm nichts ubrig, als hinter dem Perfekt ein
zweites, gesteigertes Perfekt, ein doppeltes Perfekt
[...] aufzubauen.
V'ie der Lehrer den Anton dabei erslscht hat, daG
der auf dem Schulhof raucht, hat der Anton gesagt,
daG er's ganz vergessen gehabt hat, daG das Rauchen
verboten ist. - Auf der langen Bahnfahrt hat der
Karl einen furchtbaren Hunger gekriegt. Am Morgen
hat er namlich kein Fruhstiick gegessen gehabt.
A vary Interesting example occurs in Musil's "Der Mam ohne
Eigenschaften":
"Wir haben uns alle schon so daran gewohnt gehabt, daG
nichts geschieht, aber immer etwas geschehen soil"
erzahlte Stumm. "Und da hat auf einraal jemand anstatt
eines neuen Vorschlags die Nachricht gebracht, daB
heuer im Herbst ein Welt-Friedens-Kongrefi tagen wird,
und noch dazu hier bei una'"
Quoted on p.91 of this study
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This passage is especially striking because of the three past tense-
forms, i.e. the South German Pluperfect hafoan una gewohnt gehabt.
where Standard German would have hatten uns gewohnt, the South German
Perfect hat gebracht, where Standard German would have Preterite, and
the Preterite of the verb of saying erzahlte. The author of this
passage is an Austrian who uses the Standard German tense system, the
fictitious speaker is an Austrian who uses the South German tense
system.
So far only examples with haben have been adduced.
Bierwisch (I973:173f.):
In manchen Dialekten gibt es auch doppelte Verwendung
von [Perfekt]:
Ich habe gegessen gehabt,
freilich nur bei Verben, die haben als Pf. verlangen, also
nicht
+Ich bin gekommen gewesen.
This is wrong. Brben (1972:98) has:
Er ist schon gestorben gewesen.
Sentences like that and:
Ich bin schon gegangen gewesen, wie er gekoramen ist
are perfectly acceptable at least to Austrian speakers.
A passive of this morphological variant of the PLUPERFECT like:
+Das ist gemacht worden gewesen
75)
is avoided and replaced by Perfect# '
Das iet gemacht worden.
The South German variants can be summarized thus:
75)' See Section 1.3.2.3.4.
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1) If no super!mposition of Standard German norms is intended:
PRETERITS ^ Perfect
2) If a superimposition of Standard German norms is intended, errors












The deviant morphological realisation of South German Pluperfect is
part of the syntactic component and will be treated in Section 1.6.
A use of Pluperfect instead of Perfect can be observed in the border
area between North and South German.
Grebe (1973:91):
Bei Forman wie
Ich war (beim Backer) gewesen (statt: Ich bin beim
Backer gewesen)
handelt es sich um sine nioht hoohsprachliche Mischform aus
suddeutschem Perfekt und norddeutschem Prateritum. Sie ist
besonders im Grensgabiet zwischen Sud- und Norddeutach. and
zu horen.
Trier (I968jl8f.):
An der Grenzzone zwischen Slid und Nord, auf Aer Mainlinie
und am Ober- und Mittelrhein tief sud- und nordwarts
greifand, im Osten bis nach Bohraen wirkend kommt es [...]
zu einer Form, die sich wie ein Plusquamperfekt anhort,
aber beileibe kein wirkliches Plusquamperfekt, keine
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Vorvergangenheit sein will. [...]
Zwei Fachgenossen begegnen aich:
"Ach, es freut mich, Sie wiederzusehen. Sis wax-en
ja an oh in Nurnberg gewesen, beim Germanistentag" -
Dem Sprecher atanden zwei Moglichkeiten zur Verfugung:
"Sie waren ja auoh in Numberg"
oder
"Sie sind ja auoh in Nurnberg gewesen*.
Beides ist dsnkbar, beides korrekt. [...] Nur eins iat,
von hochsprachlioher Norm aus gesehen, verfehlt, und das
ist die aus Unaicherheit entatehende Kontamination von
Perfekt und Imperfekt, die zum Soheinplusquaeperfekt fuhrt:
"Sie waren ja auch in Nurnberg gewesen."
This area, then, makes optional use of the transformations:
PRETERITS * Pluperfect
PERFECT Pluperfect
The same transformations also occur in North German dialects, however.
It may therefore be justified to assume North German influence aa well
as a contamination of South and Standard German forma as the origin of
the above-mentioned phenomenon.
For North German Pluperfect there are the following examples in
Wunderlich (1970:120), which, he claims, are colloquial only:
V«er war noch zugestiegen.'
i.ar war noch nicht abgefertigt?
Wer war das gewesen?
Ich hatte mir gedacht, dafi du dich verlaufen wirst.
He also gives a dialeot quotation from "Grimms Marchen" on the same
page:
lit was mol en Kunnig west, de hadde en klenen Jungen
kregen, in den sin Teiken hadde stahn, he sull von




St was mol ... west
is in sharp contrast with the typical Standard German introduction:
Es war einmal
and the South German variant:
Es is amal ... gwen
North German, too, makes use of the optional transformations:
HIETERITE Pluperfect
PERFECT =? Pluperfect
It is worth pointing out again that all these variants are in the
area where (T_ post T„_) is the case.^5p t\/
^ See Seotions 1.3#1.3. and 1.3.2.3*
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Apart from their primary function of indicating the temporal relation
of modality and propositional content to the time interval of the
speech act, the tenses also fulfil a second function in context:
They show the temporal relation of several propositions to each other
and to the time interval of the speech act.
In a sentence like:
Ich weiB nicht, ob er im Theater gewesen ist
with freskmt in the matrix clause and PERFECT in the constituent
clause, i.e.
«T3p si» V 4 <tm si° tpo»mc
and
((TSp sim V 4 <tm post WW




(Tp- post T ),
MC CC
or, since the usual point of reference is the matrix clause,
(T ante T ),
CC MC
i.e. anteriority of the constituent clause to the matrix clause.
Similarly, a sentence like
Als er weggegangen war, wurde es ruhig
with PLUP31FECT in the constituent clause and PRETERITE in the matrix
clause, i.e.
«TSp p03t V 4 (IM P034 W>CC
and
^TSp post & aim tPC^MC'
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has the following relations:




(T ante T ).
MC MC
A propositional content PC^ is always anterior to a propositions!
content PCg if in the conjunction ((Tgp rel TJ?) A (T^ rel Tpc)) of
sentence at least one operator signals anteriority to the
conjunction of S2; e.g. if has PRETERITE and Sg has PRESENT,
is anterior to Sg, since the operator in the first conjunct of
(T^ post T^) mates its anterior to the Tp of Sg and consequently
its T_,_ anterior to the T^_ of S„, if it is assumed that the T_ ofPC PC 2' Sp
and the Tg^ of S2 are simultaneous with each other, which is the
case if they occur in the same context.
Formalized:
If (T rel T ) stands for either (T_ rel T.,) or (T rel T™,),x y up hi f/i iw
1) ((Tx ante Ty)g^ & (Tx post Ty)s ) (S1 ante Sg)
2) ((Tx ante Ty)g A (Tx sim Ty)g ) 4 (Sx ante Sg)2 X
3) ((Tx sim Ty)g & (Tx post Ty)g ) (S1 ante Sg)
This means:
1) PRETERITE and PLUPERFECT are anterior to FUTURE I.
2) PRESENT and PERFECT are anterior to FUTURE I.
3) PRETERITE, PERFECT and PLUPERFECT are anterior to PRESENT:
PLUPERFECT is anterior to PRETERITE and PERFECT.
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There are a number of restrictions, however:
PRETERITE and PERFECT cannot be used to signal anteriority or
posteriority to each other, because the operators in their conjuncts
are only reversed, so that
(T_ sim T ).
fRETKRITE PERFECT
Because of its temporal indeterminateneaa, the T^ of FUTURE II
can only be said to be anterior to the Tpg of FUTURE I, but it may
have any relation with the of any other tense.
This funotion of the tenses is certainly not their main function,
since the sequence is not always recognisable in the surface
atruoture.78>
In the sentence:
Wenn er kommt, gehen wir spazieren
the constituent clause is anterior to the matrix clause, but since
there is Present in both clauses, this anteriority is not expressed
by the tenses.
In this function, too, the tenses co-occur with other temporal
adverbials, such as:
dann, darauf, naehher, spater, nachdem, bevor, etc.
This explains the fact that in a narration, which is a linear sequence
of propositions with each sentence posterior to the preceding one,
this sequence i3 not signalled by tense, iflhieh usually is PRETERITE.
This function is fulfilled by the above-mentioned temporal adverbials,
^ See Section 1.3.1.6.
^ See Section 1.3«2.
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and probably also by the conjunction und, by which the sentences of
a narration are strung together at least in their semantic deep
struoture.
On this temporal function of und^, Katz (1972:317) writes:
It is sometimes claimed that certain occurrences of "and"
have a temporal sense, expressing a temporal ordering of
the events referred to in the conjoined sentences. [...]
Consider the following sentenoes:
a) Mary became pregnant and got married
b) Mary got married and became pregnant
Suppose that these are not interpreted as asserting simply
the occurrence of the two events, as if either one of them
was an equally good, equivalent response to "Name two
things that happened last year." Suppose that they are
not synonymous, since the temporal order of the events is
opposite: a) is synonymous with c), while b) is synonymous
with d):
c) Mary became pregnant before she got married
d) Mary got married before she became pregnant
A very natural way to mark this temporal sense of "and"
is to include the lexical reading [...] for "before" as
one lexical reading for "and".
Here und is defined as follows:
(x und y) =df (x ante y)
A further complication seems to result from sentences like
Er schlug sich (solange) mit der Aufgabe herum, bis
er sie gelost hatte.
The constituent clause has Pluperfect, the matrix clause Preterite;
the constituent clause should, then, be anterior to the matrix
clause. This is, however, not the oasej it is actually posterior.
79)' Strictly speaking, of English and
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Sr spielte (solange) Klavier, bi.3 es zu regnen begann.
Both the matrix clause and the constituent clause have Preterite,
the matrix clause is, however, anterior to the constituent clause.
Der Krug geht solange zum Brunnen, bis er bricht.
Both the matrix clause and the constituent clause have Present, but
again the matrix clause is anterior to the constituent clause.
The following solution is proposed:
The semantic deep structure of the temporal conjunction (solange) bis
is the concept erst aufhoren, wenn, so that
Erst aufhoren X, wenn Y =*• solange x, bis y
where X is the proposition of the matrix clause, Y the proposition
of the constituent clause.
Er horte erst auf, sich mit der Aufgabe herumxuschlagen,
(wenn & ) als er (die Aufgabe =*• ) sie gelost hatte.
The constituent clause is now clearly anterior to the matrix clause.
Er horte erst auf, Xlavier zu spielen, als es zu regnen
begann.
Der Krug hort erst auf, zum Brunnen zu gehen, wenn er
bricht.
Both constituent clau es are now clearly simultaneous with their
matrix clauses.
The tense which in the semantic deep structure is assigned to
erst aufhoren is realized in the matrix clause of the surface
structure.
There are analogous constructions with the conjunction 3olange (al3):
Voll von Freunden war dir die Welt,
Solange das Leben noch licht war (Hesse).
Its deep structure is the concept erst aufhoren, wenn nioht. so that
Erst aufhoren X, wenn nicht Y &
There are no problems here, however, as
of matrix clause and constituent clause
semantic surface structure.
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x, solange (als) y
the temporal relationship
is already signalled in the
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Erben (1972:104):
Zunachst finden sich Ausdrucksformen der "berichteten
Rede", der "referierten Behauptung oder Anaicht". Der
Sprechar karm sie unmittelbar (wortlich) zitieren [••.]
odar - in der Hochsprache der haufigere Fall - ala
mittelbare Aussage in engerer syntaktischer
Abhangigkeit von einem zuweilen ersparten Verb oder
Subatantiv wiedergeben, aie durch Konjunktivformen als
"referierte" Meinungen oder Voratellungainhalte abhebend.
Zum Moduswe chael (Ind. - Kbnj. I) kommt
gegebenenfalls - je nach den Besprochenen und der
Sprechaituation bei V»iedergaba der Rede - eine
"Pronominalverschiebung" und ein
Wechsel der zeitraumlichen Adverbialbestimmungen, z.B.
Sr sagte (zu mir): Ich bin hier dein einziger Freund -
Er sagte, er sei dort mein einziger Freund.
Indirect Speech has generally Subjunctive I.®0^
The range of tenses is rather restricted compared with Direct Speech.
Grebe (1966:589):
Soli ean praaentiaches Geschehen, d.h. ein [...] Geschehen,
daa [•••] vom Standpunkt des Sprechera aas ablauft, als
solches gekennzeichnet warden, dann verwendet man den
1. Konjunktiv (oder die Sraatzformen [...] ):
Er aagt(e), er schreibe gerade an einem Buch. Er
hat gesagt, er lese gern. Er wird aagen, dafi er
kein Geld habe. Er versichert(e), er komme heute
abend.
Soil ein noch nicht begonnenes (futurisches) Geschehen als
solches ausdrucklich gekennzeichnet warden, dann verwendet
man den 1. Konjunktiv von "warden" (oder die Sraatzformen)
+ Infinitiv des Hauptverbs [..*]:
^ For details see Section 2.3«3.4»
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Er versichert(e), er werde heute abend kommen. Er
wird auch dir sagen, daB er kommen werda. Er hat
gesagt, er werde das Buch lesen.
Soil ein vergangenes, vollzogenes Geschehen als solohes
gekennzeichnet werden, dann verwendet man den 1, Konjunktiv
(oder die Ersatzf'orman) von "haben" oder "3ein" + 2. Partizip
de3 Hauptverbs
Er sagt(e), er sei damals nach Berlin gefahren. Er
wird behaupten, daB er an alles gedacht habe. Er
hat gesagt, er habe das Buch gelesen.
Grebe (I973slll) adds:
Im Zusammenhang rnit weiteren Zeitangaben und Zeitfest-
legungen kann auch die Kennzeiohnung "erst spater
abgeschlossen" gelten [•••]:
Er sagt, raorgen habe er das Buoh durchgearbeitet
(auch moglich: er werda morgen das Buch
durohgearbeitet haben).
The Subjunctive I in Indirect Speech shows formal parallels to
Present, Perfect, Future I and Future II; the form "Subjunctive I
of haben or sein + Past Participle of the Main Verb" assumes the
functions of Perfect, Preterite and Pluperfect of Direct Speech.
An example:
Sr sagte: "Es regnet."
Er sagte: "Es hat geregnet."
Er sagte: "Es regnete."
Er sagte: "Es hatte geregnet."
Br sagte: "Es wird regnen."
Er sagte: "Es wird geregnet haben
become in turn:
Er sagte, es regne.
Er sagte, es habe geregnet.
Er sagte, es habe geregnet.
Er sagte, es habe geregnet.
Er sagte, es werde regnen.
Er sagte, es werde geregnet haben
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The fact that the four tenses of Indireot Speech are formally exactly
parallel to the tenses of Erben's (1972:86) "Bezugssystem der
Gegenwartw^'^ and Weinrioh's (1971) "Besprochene Welt"^2^ may look
like proof of the adequacy of these theories. There is, however, no
reason inherent in these theories why only these tenses should be
used for Indireot Speech rather than the complete tense system. A
tense theory giving a semantic explanation fbr this phenomenon is
therefore more adequate.
The tense theory presented in this study rests on the assumption
that all tenses (of Direct Speech) have the structure:
<*sp 1781V 4 (I»relV
It will be shown that the formula:
<Tsp ralV
describes the tenses of Indirect Speech.
The relation:
^Tsp rel TPC^
can be derived from the relation:
<Tsp V 4 <T« 101 TP0>
as follows:
«TSp 3i,n V 4 (tm 3i" TPC»
«TSp 8im V 4 (IM P"34 TP0»
((TSp post Tm) 4 (!„ si. Tp(,))
((TSp post IH) & (T„ post Tp,.):







^XSp TM' c ^xM 3X111 "PC" "* ^Sp aa*# 1PC^
(<Tsp 0,140 V 4 (IH 1,054 V> * (TSp 51140 W v (TsP po54 tpc)83)
There are, then, three unequivocally determined relations:
(TSp ral TPC)> Viz-
(lSp sim TPC>'
which corresponds to the PRESENT of Direct Speech,
{TSp 1,054 TPC)'
into which the PRETERITE, the PERFECT and the PLUPERFECT collapse,
and:
(ISp ante 1^)
corresponding to the FUTURE I, and one indeterminate relation
corresponding to the temporally indeterminate FUTURE 11*^,
((Tgp ante T^) y (TSp post T^)).
These four relations are brought about by the variable T , and
generally the modality component, of the six tenses of Direct Speech
being omitted. This means that the speaker of the sentence
dominating Indirect Speech makes the statement:
Ss i3t wahr
only for this sentence, but not for the Indirect Speech itself, which
is only reported and not ascribed a truth value.
Gz-ebe (1973:109):
Durch den Konjunktiv I (oder die Ersatzformen) driickt
der Sprecher aus, daB er eine Aussage objektiv und
neutral wiedergibt, ohne die Gewahr fur die Richtigkeit
der Aussage zu ubernehraen: wiedergegeben, nur
vermittelt, ohne Gewahr fur die Richtigkeit.




[Dor Konjunktiv Prasens] 1st ohor oin Zeichan der
Neutral!tat des Sprochandan in bezug auf die
RiohtigkBit (Realitat) dea Inhalts der fremden
Rede* [•*.] Die Anwendung dea Indikativa gibt
lcund, daP dia Neutralitat das Spraohanden in
positivan Sinne uberwunden ist [•#•].
The opinions quoted here can easily be proved by the tense theory
presented in this study, whioh shows its adequacy.
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The objective of this section is neither to present a detailed
TG—grammar of German with particular emphasis on the tense system,
nor to enter into a discussion about the advantages and dis¬
advantages of any of the existing models, whether they are SVO or
SOV or any other models. Its main objective is to show how the
tense model presented in this study can be integrated into a
TG-grammar of German.
The model used here must have PS-rules and transformation rules;
in order to integrate the system developed so far, one of the
PS-rules must be of the type:
T 4 x
For example:
S + np + vp
(np) (np) m




MV 4- V + Aux
Cop 4- sei + Aux
Aux 4- (m) T
This admittedly crude model will serve for the purpose of this
section.
As categories in the tense system of contemporary Standard German
the surface structure tenses Present, Preterite, Perfect, Pluperfect,
Future I and Future II have been developed. These tenses now have
Ill
to be integrated into the grammar.
A possible PS-rule with the required form (though excluding modal
auxiliaries) would be
T + (PP + Perf) i^t+ C
where
C = personal suffix
Pa3t = preterite form (without personal suffix)
Inf = infinitive 3uffix
Perf = hab/aei
PP = perfect participle pre- and/or suffix
This formula can be further developed by adding the semantic surface
structure tenses as context conditions.
C / Present
Past + C / Preterite
PP + Perf + C / Perfect
T
i PP + Perf 4 Past + C / Pluperfect
Inf + ward + C / Future I
• PP + Perf + Inf + ward 4 C / Future II










Preterite «► Past + C
Perfect <+ PP + Perf + C
Pluperfect PP + Perf + Past 4 C
Future I «f Inf + werd 4 C
Future II f PP 4 Perf 4 Inf 4 werd 4 C
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This would be unsatisfactory, however, since a syntactical element
(T) dominates a semantic element (Tenses) and they, in turn, dominate
syntactical elements. Also, it would not show that a Tense was
already selected before the syntactical derivation began. For these
reasons, the first form seems preferable.
It might also be considered better to derive T directly from S rather
than from Aux, since of course the tense qualifies the sentence as a
whole rather than the verb:
S * T + NP + VP
On the other hand, the tense is realised with the verb, and in the
syntactical component it therefore seems preferable to derive T
from VP.
The South German tense system, which ha3 no Preterite apart from
that of sein and forms a variant Pluperfect8"^ has:
r- —j
C / Present
PP + Perf + C / Perfect
I ■> ^ PP + Perf + PP + Perf + C / Pluperfect -
Inf + werd + C / Future I
PP + Perf + Inf + werd + C / Future II
The Preterite formula
T ■f Past + C / Preterite
can only be used when Aux is derived from Cop.
These structures are then developed further by transformation rules,
or transformation rules and morphemophonematic rules. It is not the
purpose of this section to demonstrate this.
The syntactical model presented here is of course inadequate, since
85) See Section 1.3.2.4.
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it gives no account of passivization, modal auxiliaries, etc., but
it is sufficient to point the way towards an integration of the
semantic model into a syntactical model.
A grammar based on semantic criteria which only develops "Pres" and
"Past" from T and derives all analytically formed tenses from other
categories can only be justified by the assumption that the tense
system is bipartite, as in Erben's (1972) and Fourquet's (1973)^
or Vieinrich's (1971)^^ models.
A disadvantage of the method presented here is that the syntactical
deep structure is not the "deepest" component in the grammar, and
that two identical syntactical deep structures might have different
origins., e.g. temporal and modal werden-constructions. This dis¬
advantage is, however, more than offset by the possibility of
explaining the reasons for making a selection from several possible
elements and combinations on the right-hand side of a PS-rule.
See Section 1.2.
87^ See Section 1.2.1.
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2«l«A^i}S
The first part of this study postulated a tripartite sentence-
structure1' with the components:
Speech Act - Modality - Propositional Content.
It showed that valid results can be obtained by postulating this
structure and that in contemporary German the temporal relationship
between those three components is expressed by the tenses. This
part of the study will show how the paradigm of the modality component
as set out in Section 1.3.1.:
Es ist wahr -
Es ist moglich wahr -
Es ist nicht wahr -
and combinations thereof as well as the absence of this component
are expressed in contemporary German by the moods of the verbs
(indicative, Subjunctive I and Subjunctive II) and by the modal
2)
auxiliaries in one of their usages '.
The grammar model to be used in this part is again the one outlined
in Section 1.3., i.e. a speaker-orientated model with various
interrelated strata, or structures.
It will be shown that, contrary to the claims of most reference works,
the use of SUBJUNCTIVE II can be explained in terms of prepositional
calculus without resorting to modal logic.
See Section 1.3*1.
"Grammatischer Gebrauch" (Tarvainen (1976))
On the other hand, modal logic (i.e. a form of logic in which a
proposition can have more than the two truth values of non-modal
propo3itional calculus) will be employed in this study to explain
the use of modal verbs to express individual place values in the
paradigm of the modality component.
As in Section 1., evidence will mainly be adduced from previous
secondary literature on this topic, since there is little to gain
from adding to the vast accumulation of material in those works.
Again, no attempt will be made to develop an elaborate model for
the description of the morphology and syntax of moods and modal
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2.2. Theoretical Basis
It is traditionally assumed that there is an exclusive and
contradictory opposition between affirmative and negative
sentences.
Admoni (l970:242f.)t
Die Satze unterscheiden sich auch nach der Art, wie die
Realitat des Satzinhalts [...] von seiten des Sprechers
eingeschatzt wird. Der Hauptuntersohied besteht hier
zwisohen den positiven und negativen Satzen, wobei als
Ausgangspunkt oder Normalform ("syntaktische Ruheform")
in dieser Gegeniiberstellung die positiven (affirmativen)
Satze erscheinen, da die Negativitat durch Hinzufugung
von besonderen Wortern (Negationen) ausgedruckt wird.
Er kommt - Er kommt nicht.
This seems to be a valid conclusion, since of the two sentences
quoted by Admoni only one can be factually true at any one given
time, provided there is no change of reference.
This conceptual framework, however, is not adequate for dealing with
sentences not in "the INDICATIVE and/or containing modal verbs.
Heute naohmittag durfte es region.
Heute nachmittag durfte es nicht regnen.
On purely formal grounds, the first sentence would have to be classed
as affirmative, the second as negative. It is not, however, the case
that only one of these sentences can be true at any ore given time;
rather, if the truth value of a true sentence is arbitrarily set
at 1 and the truth value of a false sentence at 0, both these
sentences would have truth values larger than 0, but smaller than 1;
only their sum total would be 1.
A more satisfactory solution can be obtained if modality is seen as
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an infinitely variable spectrum with the extreme values of "true"
and "false", 1 and 0.
By its very nature, language must of course mark certain more or
less discrete steps in this spectrum of modality.
3)
In prepositional calculus, a propositional oontent ' is asserted as
a variable (p), with the potential truth values of 1 and 0. If
negation takes plaoe (- p), the truth values are inverted.





The two extremes are mutually exclusive, i.e. they cannot both be
true at the same time, and a combination of them which asserts both
must be false:
p p & - p
1 1 0 0 1
0 0 0 1 0
1. 3.2.1
The situation becomes more complicated if the range between these
extremes is to be described. Here is an example:
In a simple model of modal calculus there are two modal operators,
one of them asserting that p is necessary (Np), the other that p
is possible (Mp). Np entails Mp.
See Section 1.3*1.
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Various other operators could be introduced here, for example an
operator asserting that p is probable, although not certain (Pp).
The contention of this study is that this range of modality is
expressed by modal verbs in co-distribution with modal adverbs,
particles etc., and not by SUBJUNCTIVE i/ll as certain authors claim.
Grebe (1966:115):
Der Konjunktiv ist die Aussageweise, durch die der
Sprecher der Aussage einen geringeren Sicherheitsgrad
verleiht, durch die er seine personliche Stellungnahme
sum Geltungsgrad der Aussage kennzeichnet.
This is phrased more cautiously in the 3rd edition.
Grebe (1973:117):
Der Sprecher macht durch den Konjunktiv im Unterschied
zum Indikativ deutlich, dafi die Aussage fur ihn einen
geringeren Sicherheitsgrad hat. Die Aussage ist etwa
ohne Gewahr nur vermittelt, sie ist etwa nur vorgestellt
^ It may be worth noting that this explains the difference between
English must not and German nicht mussen. English negates the
variable, German the operator. Similarly, English must not and
German nicht diirfen are synonymous because N-p and -Mp are equivalent.
5)J An equivalence is defined as follows:
Two variables are equivalent (p *r q) if, and only if, both are




Der Konjunktiv bezeichnet [...] die Einschatzung eines
Vorgangs als eines nur potentialen oder sogar irrealen,
dessen Existenz also mehr oder minder unbestimmt ist.
Erben (1972:101):
Beim Konjunktiv, der das geschilderte Gescheher/Sein
hinsiohtlich seiner Realitat einschrankend kennseichnet,
als moglich, nicht erwiesen wirklich oder als
nur g e w o 1 1 t und daher noch nicht real, werden
formal zwei Stufen unterschieden [..»].
Schmidt (1973:23Af•):
Y/ahrend [der Indikativ] ein Geschehen oder Sain als
gegeben, als wirklich hinstellt, bezeichnet der
Konjunktiv allgemein einen geringeren
Sicherheitsgrad der Aussage.
Er stellt das Geschehen als bloB vorgestellt dar und
ermoglicht es dam Sprecher, sein subjektives Urteil in
der Abstufung nach Moglichkeit (Potential!tat) und
Nichtwirklichtoeit (irrealitat) zu bestatigen [...].
It will be shown here that the basic function of SUBJUNCTIVE II is
that of a conjoined negation of part of the sentence.
As already pointed out in Section 1.5., a sentence need not necessarily
contain a modality component; this is the case in Indirect Speech.
No reference is made in Indirect Speech to the truth value of the
sentence which is conveyed in this construction. A speaker simply
reproduces information produced by another speaker or by himself at
some other time without making any statement about its truth value,
i.e. without a modality component, as is shown by the reduced
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number of tenses.^
The modality component can therefore fulfil four basic functions:
a) It shows affirmative assertion of a propositional content.
b) It shows negation, either explicitly or implicitly. If a part
of the sentence is negated and conjoined to the sentenoe,
SUBJUNCTIVE II is used.7^
c) The modality component can be absent, which signifies that the
speaker does not (explicitly or implicitly) make any statement about
the truth value of the sentence. In a clause, it may also be the
case that the truth value of the clause is irrelevant to the truth
o\
value of the sentence as a whole. This is expressed by SUBJUNCTIVE I. y
d) The modality component shows the location of a propositional
content on the modal spectrum between factual truth and factual
falsehood. The MODAL AUXILIARIES are used to express this.^
In this context it must be stated that not all uses of SUBJUNCTIVE I
are caused by the lack of the modality component; some find their
explanation in the type of the speech act used in the sentence.
Before individual moods and modal verbs are discussed, it should be
stressed again that not all surface manifestations of these moods are
identical with the moods of the semantic deep structure. As with
tenses, various kinds of transformations can affect the deep structure
moods.
6)' See Section 1.5.
7^ See Section 2.3.2.
^ See Section 2.3«3.
9)' See Section 2.3.4.
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INDICATIVE ia used both for affirmative and negative sentences if
the speaker wishes to assert the factual truth of a proposition:
Grebe (1973:97):
Karl hat heute abend Zeit una kommt auf einen
Sprung su such. Wenn Peter das Abitur bestanden
hat, geht er zur Universitat. Susanne ist krank.
Mit dem Indikativ wird etwas in sachlicher Featstellung als
tatsachlich und wirklich, als gegeben dargestellt und ohne
Bedenken anerkannt.
It is irrelevant whether the propositional contents are, in themselves,
true or false; what matters is that the speaker declares (or enquires
about) their truth or falsehood.10^
It is equally irrelevant whether the propo3itional content is true
at the time interval of the speech act or was true before or will
be true afterwards. Tenses do not influence the meaning of INDICATIVE.
Grebe (1973:97f.):
Die Aussagen konnen mit der Realitat ubereinstimmen,
sie mussen es aber nicht, wie etwa
im Bereich der Phantasies
Schnell sprang Rotkappchen aus dem Bauche des
Wolfes und die GroBrautter auch (Grimm).
in der Verneinung, in der Frage:
(Verneinung:) Er geht nicht ins Theater. (Frage:)
Gehst du (nicht) ins Theater?
im Bereich des Futurischen, wenn ein noch nicht begonnenes
Geschehen (mit Hilfe der Prasensformen) ausgedruckt warden
soil:
Dann esse ich und gehe ins Bett (nach meiner Ruckkehr).
Er wird kommen.
See Section 1.3*1*3* on the subject of "fiction"
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im Bereich des Illgemeingultig-Hypothetischan:
War wagt, gewinnt. Ein Ungluck 1st 3chnell
geaohehea.
im Bereich des bedingt Moglichen [...]:
Wean ioh Geld habe, kaufe ich mir ein Faltboot.
... und im Winter, wean sie zu Hause waren, aBen
sio schlacht (Boll).
Wichtig ists Das, was in dan vorstehenclen Satzen gesagt wird,
wird als real, als gegeben hingestellt.
In all these oases there is simple assertion of a propositional
content. In some oases, notably
"im Bereich des bedingt Moglichen",
there is also the assertion of a connection of propositional contents,
here in the form of material implication:
(p 4 q) s Wenn sie zu Hause waren, aBen sie schleoht
p: Sie waren zu Hause
q: Sie aBen schleoht
with the truth table:
p q p q
1 l 1 1 l
1 0 1 0 0
0 l 0 1 l
0 0 0 1 0
1. 2.1.
and of strict implication:
(p <r q) : V<enn ich Geld habe, kaufe ich mir ein Faltboot
p: Ich habe Geld
q: Ich kaufe mir ein Faltboot
with the truth table:
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p q p «- q
1 l 1 1 l
1 0 1 1 0
0 l 0 0 l
0 0 0 1 0
"
1 .2 .1.
The distinction between material and strict implication is not
normally expressed in the German language. If a distinction is
made, it is signalled by adverbs such as imiaer in material
implication and nur in striot implication.
Other widely used connections are conjunction and disjunction.
Conjunction has the following truth table:
p q p & q
1 I 1 1 l
1 0 1 0 0
0 l 0 0 l
0 0 0 0 0
1 .2 .1
Schnell sprang Rotkappchen aus dem Bauoh des Wolfe3 [,]
und die Grofimutter [sprang] auoh [schnell aus dem Bauoh
des Wolfas ] •
Disjunction can be inclusive or exclusive.
Inclusive disjunction:
p q p V q
1 l 1 1 l
1 0 1 1 0
0 l 0 1 I
0 0 0 0 0
1 .2 .1.
Das Wetter ist grauanhaft. Entweder es regnet, oder es sturmt.
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Exolusive disjunction:
p q p q
1 l l 0 i
1 0 l 1 0
0 l 0 1 l
0 c 0 0 0
1.2.1.
Kntweder wir bleiben hier, odar vdr gahen spazieren.
Natural languages do not always make this distinction batwean
inclusive and exclusive disjunction.
In these connections, the speaker does not state the truth (or, if
negated, the falsehood) of the individual variants, but only of
the connection as a whole.
All these connections use INDICATIVE. There are, however, connections




The main area of SUBJUNCTIVE II are the counterfactual conditional
sentence, or, in logical terms, the counterfactual implication, and
related constructions.
Grebe (1973:105):
Dieser Konjunktiv II wird gebraucht in irrealen Konditional-
gefugen (Wenn er Zeit hatte, kame er), hauf iger noch in
irrealen Satzen, bai denen die Bedingung nicht im Gliedsatz
genannt ist (Ohne deine Hilfe hatten sin das nicht geschafft),
seltener in Irrealen Satzen, in denen die Folge nicht genannt
wird (Wenn ich doch nur dieses Buch hatte) und in irrealen
Vergleichssatzen (Nach der Prufung war ihm, als hatte er sie
nicht bestanden).
The 2nd edition also mentioned concessive use:
Grebe (1966:578):
Die irreale Bedingung kann eine Einraumung enthalten:
Und wenn die Welt voll Teufel war* ... (Luther).
Und kam die Holle selber in die Schranken,
mir soil der Mut nicht lichen und nicht wanken (Schiller).
The same points are made by Erben (1972:103):
Die Formen des Konjunktivs II sind [...]
satztypisch im irrealen Wunsoh [...]
Ginge dieser Winter doch bald zu Ende! Ware er doch
schon zu Ends gegangen! (umformbar in: Wenn er doch
schon zu Ende ginge / gegangen ware!)
oder in hypothetischen Setzungen,
die nicht immar ein voll ausgeformter Eonditionalsatz aein
mussen [•••]:
Ginge der Winter bald zu Ende / Ware er schon zu Ende
gegangen / Wenn er schon zu Snde gegangen ware, dann
konnten die Bauarbeiten beginnen.
Als konzesslve Variante sum Ausdruck der
Irrelevanz [...] findet sich:
Singe er auch bald eu Ende / Wenn er auch bald zu
Ende ginge / gegangen ware, hatten die Bauarbeiten
dooh nioht beginnen konnen.
Detailed attention will now be given to the "irreale Kbnditional-
gefuge", the oounterfactual conditionals.
Grebe (1973J105):
[Der] Konjunktiv II wird in irrealen Konditionalgefugen
gebraucht, d.h. in irrealen Gefugen, in deren Gliedsatz
(abhangigen Sat2) eine Bedingung und in deren Hauptsatz
(ubergeordneten Satz) eine Folge genannt wird. In der
Regel werdan beide Teilsatze in den Konjunktiv II
gesetzt [...]:
Wenn es sie (die Teufel) gabe, gabe es keinen Gott
(Remarque). Wenn der Heini erst im Fruhjahr Krieg
gemacht hatte, ware ich verheiratet gewesen (Kuby).
Relativ haufig wird der einfache Konjunktiv II in einem
Teilsatz mit der wurde-Umschreibung im anderen Teilsatz
kombiniert [...]:
Falls es in meiner Absicht lage, sie dem Gespott
preiszugeben, wurde dies einen sehweren Schlag
wider die "Glaubwurdigkeit unserer Erziehungsarbeit"
bedeuten (Der Spiegel 1966). Ware Braun in dieser
Richtung nicht so begabt, so wurde seine politische
Existenz ... langst vernichtet worden sein
(Die Zeit 1964).
An explanation is given by Erben (1972:110):
Bei einer Bedingung, daran Verwirklichung als ungeaichert,
nur denkbar hingestellt werden soli, finden sich prateritale
Moglichkeitsforman, womit der Sprecher deutlich "aus dem
gegebenen Horizont ausbricht" und eine auBerhalb liegende,
nicht oder noch nicht gegebene und wahrscheinlich nie
eintretende Moglichkeit vorwegnimmtj
Wenn ich einmal in diese Lage kame / Kama ich einmal
in diese Lage /, dann wurde ich den Herren schon den
Standpunkt klar machen;
[...]
Konjunktivische Prateritalforraen sind auch Ausdrucksformen
einer offensichtlich nicht gegebenen Badingung, die als
Voraassetzung des in Rede stehenden Geschehens oder Seins
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genannt wirdj
Venn er anwe send ware, wurde ich im gehorig die
Meinung sagen. Wenn sie una zur Seite stunden
(gestanden hatten), wurde es nicht mifilingen
(miElungen sein).
These sentences are in oontrast with the conditionals using INDICATIVE:
Grebe (1973:106):
Gegenuber dem Konjunktiv II wird durch den Indikativ
ausgedruckt, daB der Sprecher das, was er aussagt, also
Bedingung and Polge, als wirklich gesetzt, als real
gegeben ansieht [...]:
... warm sie krank ist, dann sind wir alia noch
kranker (Remarque). Wir haben uns immer gut
verstanden ..., das ist nicht verwunderlich,
wenn man bedenkt ... (Jens). Hatte er Gluck,
bekam er seine 25 iibergezogen (Apitz). ... wenn
sie zu Hause waren, alien sie schlecht (Boll).
Es kommt dabei oft "ausschliefilich auf die Feststellung von
abstrakten, alb (allgemein) gultig zu betrachtenden Besie-
hungen Oder Abhangigkeiten zwischen Sachverhalten an":
Venn ein Dreieck ein gleichwinkliges Dreieck ist,
so ist es auch ein gleichseitiges Dreieck.
These sentences have the logioal form of material or strict
implication, or, as in the last example, of equivalence:
p q p q
1 l 1 1 l
1 0 1 0 0
0 l 0 0 1
0 0 0 1 0
1. 2. 1.
Wenn sie zu Hause waren, aJJen sie schlecht
and:
Venn sie zu Hause waren, aBen sie schlecht
differ from each other in their logical structure. The INDICATIVE
conditional sentence is, as was pointed out, a straightforward
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example of material implication, which is always true, unless the
antecedent is true and the consequent false. This, however, is not
the case for the second sentence. It is true if, and only if, both
the antecedent and the consequent are false.
The situational context in which the second sentence would be produced
is most likely such that neither the main clause nor the subordinate
clause is factually true.
This is best expressed by the formula;
(p * q) & -(p v q)
p: Sie sind zu Hause
q: Sie essen schlecht
with the following truth table:
p q (p * q) & -(p v q)
1 l ill 0 0 111
1 0 10 0 0 0 110
0 l oil 0 0 0 11
0 0 0 10 1 10 0 0
1.2.1. 4.3.1.2.1.
The same truth values are, of course, attached to the simple negated
disjunction (-(p v q)) or to the conjunction of the negations
(-p & -q)11'.
The more complex formula has been chosen, however, since by its
inclusion of an implication element it reflects linguistic usage.
A similar difference obtains between the INDICATIVE conditional
sentence:
Wenn ich Geld habe, kaufe ich mir ein Paltboot
11; De Morgan's theorem: («(p v q)) # (-p & -q)
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and the counterfactual:
Wenn ich Geld hatte, kaufte ich mir ein Faltboot.
The first sentence is a strict implication which ia always true
unless the antecedent is false and the consequent true. The second
sentence is true if, and only if, both the antecedent and the
consequent are false. The second sentence has the logical formula:
(p * q) & «(p v q)
p: Ich habe Geld
q: Ich kaufe mir ein Faltboot
with the following truth table:
p q (p *■ q) & -(p v q)
1 l ill 0 0 111
1 0 110 0 0 110
0 l 0 0 1 0 0 0 11
0 0 0 10 1 10 0 0
1.2.1.
Again, the same truth values are attached to the negated disjunction
or the conjunction of the negations, but again the more complex
formula has been chosen for the same reason.
The third "type of conditional sentences, logical equivalence, behaves
in the same way:
Yieim or das 20. Lebensjahr erreicht hat, darf er wahlen.
Yvenn er das 20. Lebensjahr erreicht hatte, durfte er wahlen.
The first sentence is true if, and only if, both the antecedent and
the consequent are either true or false at the same time, whereas the
second sentence is true if, and only if, both the antecedent and the
consequent are false. Its formula is:
(p ^ q) & «(p v q)
p: Er hat das 20. Lebensjahr erreicht
q: Er darf wahlen
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with tho following truth tablo:
p q (p q) & -(P ▼ q)
1 l ill 0 0 111
1 0 10 0 0 0 110
0 l 0 0 1 0 0 0 11
0 0 0 10 1 10 0 0
1.2.1. 4.3.1.2.1.
The same observation is true as for the other types. Again, the same
formula is used for the same reason.
The differences in the truth values of material implication, strict
implication and equivalence are levelled in counterfactual
conditional sentences.
There is a further reason, however, why these three types of
counterfactual oonditionals should be described by this formula
rather than by (-(p v q)) or (-p & -q). As will be pointed out
12)
later , an important generalisation would be missed by this
procedure.




[...] Satze, die einen irrealen Fall einraumen (irreale
Konze ssivsatze [*..]:
Wenn er auch anwesend ware, konnte er una doeh
nicht helfen[.]
There are basically two types of conditional clauses with an element
of concession, one in which the proposition expressed in the
constituent clause is not asserted (l), and one in which it is (2).
(l) Auch wenn die Sonne scheint, essen wir ia Haus.
This has the logical formula:
(p + -p) ** q
p: Die Sonne scheint
q: Wir essen im Haus
and the truth table:
p q (p + - p) q
1 l 110 1 1 l
1 0 110 1 0 0
0 l 0 110 1 1
0 0 0 110 0 0
1.3.2.1. 4.1.
This means that the sentence is true if, and only if, the consequent
is true.1^
(2) A sentence like
Wenn auch die Sonne scheint, wir essen im Haus
is only used if the proposition expressed in the subordinate clause
is true. This means that by producing this sentence 1he speaker
asserts the truth of the protasis. The sentence has the formula:
The significance of this will be discussed in Section 2.3*3.2.
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((p + -p) q) a p
p: Die Sonne scheint
q: Wir essen im Haus
and the truth table:
p q ((p + - p) t q) & p
1 l 110 1 11 1 1
1 0 110 1 0 0 0 1
0 l 0 110 11 0 0
0 0 0 110 0 0 0 0
1.3.2.1. 4.1. 5.1.
i.e., it is true if, and only if, both the main clause and the
subordinate clause are true.
The distinction between the two types of conoessive sentences is
neutralized in the counterfactual conditional with a concessive
element. Both:
Auch wenn die Sonne schiene, afien wir im Haus
and:
Wenn auch die bonne schiena, wir alien im Haus
are true if, and only if, the main clause is It-ue and the subordinate
clause is jatae. This is due to the fact that, with the first
sentence, the speaker adds a conjoined negation of the proposition
expressed in the subordinate clause, and, with the second sentence,
he negates the conjoined proposition.
Both sentences thus have the formula:
((P + -P) •» q) & - p
p: Die Sonne scheint
q: Wir essen im Haus
with the following truth table:
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p q ((p + - p) •* q) a - p
1 i 110 1 11 0 0 1
1 0 110 1 0 0 0 0 1
0 l 0 110 11 1 1 0
0 0 0 110 0 0 0 1 0
1.3.2.1. 4.1. 5.2.1.
Again, the same truth values apply with the much simpler formula
(-p & q), but again the more complex formula has been chosen, because
it offers greater insight into the semantic structures of these
sentences.
It is worth noting at this point that the use of INDICATIVE or
SUBJUNCTIVE II in conditional clauses, and of Indicative or
14)
SUBJUNCTIVE II in concessive clauses, ' depends on the absence or
presence of a conjoined negated formula, whose elements are contained
in the first part of the logical structure. Thus, SUBJUNCTIVE II in
conditional clauses depends on the presence of the conjoined negated
disjunct (-(p v q)), and SUBJUNCTIVE II in concessive sentences on
the presence of the conjoined negated proposition (-p).
See Section 2.3*3*2
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2.3.2.3. Conditional Sentences rithout Protases
15)
Aa already mentioned, the antecedent in conditionals need not
always take the form of a fully developed protasis.
Grebe (1973:106);
Am haufigsten wird dieser Konjunktiv II in irrealen Satzen
gebraucht, in denen eine Bedingung nicht in einem Gliedsatz
ausgedriickt ist. Die Bedingung kann im Satz durch einen
entsprechenden Ausdruck, etwa durch ein Prapositionalgefuge
oder durch ein Adverb, ausdrucklich genannt werden oder
sonst aus dem Rede- oder Textzusammenhang hervorgehen:
Und doch gabe es sie nioht ... ohne das fremde
Vorbild (Muttersprache 1956; ohne das fremde
Vorbild = wenn es das fremde Vorbild nicht gabe).
Ich wiirde in den nachsten Tagen garne kommen
(wenn es moglich ist). Nur ilber die harten
Wirtschaftsinteressen hatte es beinahe doch noch
Zwist gegeben (Der Spiegel 1966; beinahe = wenn
nicht in letzter Minute ein KompromiB gefunden
worden ware). Das tate ich nicht! Das wilrde
ich nicht tun!
As pointed out previously,contemporary German has co-occurrence
of tenses and other temporal expressions. The same is true for
clauses and adverbs. This leads to the assumption that one
communicative intention underlies both clause and adverb or
prepositional phrase. Their logical formulae are identical, as in
the case of the conditional.
Und doch gabe es sie nicht ohne das fremde Vorbild
as well as:
Und doch gabe es sie nicht, wenn es das fremde Vorbild
nicht gabe
Grebe (1973:105)» quoted on p.125 of this study
l6) Section 1.3.2.2.1.
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has the logical formula:
(p » q) & >(p v q)
p: Es gibt das fremde Vorbild nicht
q: Es gibt sie nicht
Both the conditional clause and the prepositional phrase function as
antecedents in an implication.
17)
The same is true of adverbs. '
Local adverbs:
Das Tierchen ist gewohnt an Munterkeit und Leben, sie
hat es gem, wenn ich singe, lache und mit ihr durch
alle Simmer Haschan spiele, sie wurde mir ja hier
trubsinnig werden. (Sie wurde mir ja trubsinnig
werden, wenn sie hier ware.)
" 's ist schon gut, wenn man's Zweite Gesicht hat I
Eland zugrund' gegangen war' ich druben!" (Elend
zugrund' gegangen war' ich, wenn ich nach druben
gegangen ware.)
Temporal adverbs:
Fruher hatte man ihm die Augenlider abgeschnitten und
ihn so in die Sonne gestellt. (Wenn er in fruheren
Zeiten gelebt hatte, hatte man ihm die Augenlider
abgeschnitten und ihn so in die Sonne gestellt.)
Diese Qual, zweimal am Tag! Lange hatte ich sie nioht
oehr ertragen. (Wenn das noch lange so weitergegangen
ware, hatte ich sie nicht mehr ertragen.)
Modal adverbs:
Technisch ware das Problem durchaus losbar. (Ginge
es nur um technische Fragen, ware das Problem durchaus
losbar.)
17)' The following examples and glosses are taken from Kaufmann
(I972:l07f.)
Juriatisch ware dieser Vertrag unhaltbar. (Wurde man den
Vertrag unter juristischen Gesichtapunkten prufen, wurde
er sich als unhaltbar erweisan.)
Genauer rauBte man von einem lineariaierten Schema reden.
(Wenn man ea genauer 8agen wollte, muBte man ...)
The aentencea:
Daa tate ich nicht! Daa wurde ich nicht tun!
mentioned by Grebe (1973:106) obviou3ly have:
Wenn ich du (er, etc.) ware
aa their implied antecedents.
138
Grebe (1973:107):
[Der] Konjunktiv II wird in irrealen Satzen gebraucht, in
denen die Folge nieht genannt wird. Haufig handelt es
sieh urn irreale Wunschsatze:
Wean auch er sich noch in Gefahr begabe? Mein Gott ...
(F. Yfolf). Wenn sie jetzt da ware ... Sie ist aber
nioht da (Tucholsky). Wenn es nur nicht so weh tate
(Remarque). ... gabe es nur einen dunklen Laufgang.
wis ihn Raubtiere vorfinden (Olympische Spiele 1964).
bare er nur gekoiamanl Hatte ich doch dieses BuohJ
These sentences can be analysed in two ways. They can be treated as
incomplete conditional sentences or as wishes, suggestions, etc.
Jager (1970:35):
Alle Satze mit Konjunktiv II, die nicht indirekta Rede,
irreale Vergleichssatze oder Finalsatze darstellen, sind
als irreale Kbndi tionalgefilge oder Kurzformen davon
aufzufassen.
Jager (1970:37) then says:
Die Folge [des Konditionalgefuges] kann eliminiert sein:
[...J Sllipsen:
[...] Und wenn ich ihn doch gesehen hatte?
[...J Irreale IVunschsatze:
[...] Wenn man ihr nur helfen konnte. [•••]
[...] Schnier, hatten Sie's doch beim Konkubinat
gelassen. [...]
Zu erganzen ware:
[...] das ware vial bessar gewesen.
A similar approach is taken by Kaufmann (I972:146ff.). After
mentioning "irreale Wunschsatze" and:
offensichtlich nicht zu Snde gefuhrte Gefuge, wie sie
haufig in Dialogen auftreten,
he proceeds to other phenomena:
Versucht man, die hinter den isolierten bedingenden
i
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Gliedsatzen stehende Sprecherintention zu fassen, gerat man
haufig in Bereiche fernab von logischen Beziehungen zwischen
Bedingendem und Bedingtem und stofit auf Fragen, die ihre
Loaung zum Tail wohl nur im Rahman der Pragmatik finden
konnen. Gleichwohl lassen aich die isolierten Bedingung3satze
deutlioh erkennbaren Gruppan zuordnen.
a. Bine erste Gruppe legt Fortaetzungen naha wie
das ware herrlich, dann ware ja alias gut, dann
mochte aa ja gehen, dann ware as ja zu
verstehen: [•••]
b. Bine zwaite Gruppe legt Fortsetzungen nahe wie:
das ware entsetzlich, da wurde man Augen machen,
da wurde man staunen: [...]
o. Je nach Kontext konnte die Fortsetzung lauten:
dann ware mir manches erspart geblieben, dann
hatte ich allea ganz anders gemacht: [...]
d. Die vierte Gruppe umfaBt isolierte wenn-Satze, in denen
etwaa suggeriert wird oder die von versteckten bis zu
offenen Aufforderungen raichen: [•••]
e. Bei interrogativen isolierten Bedingungasatzen wird
haufig eine Fortsetzung wie
was wiirde man dann wohl sagen
nahegelegt: [•••]
In this analysis these sentences would have a logical structure as
described in the previous sections.
There is, however, another way of analysing them. As Kaufmann
indicates, some of these problems can only be solved in a pragmatic
model. It can be assumed that many of these sentences have a
performative verb like wunschen or befehlen rather than sagen in their
speech act component.
If an (ad-hoc) operator W is introduced to describe:
Ich wunsche, da£ ...
IAjO
** Q \
then wishes with Indicative or Subjunctive I have the formula:
Wp
and counterfactual, wishes have the formula:
Wp & -p
Again, Subjunctive II is differentiated from Indicative or
Subjunctive I by the presence of a oonjoined negated proposition.
From a purely speaker-orientated point of view the second solution
is probably preferable since even in the incomplete-conditional-model
the speaker expresses wishes, commands, regrets, etc. Neither of the
two analyses is, however, simpler or more explicit than the other,
since both the number of possible performatives and the number of
possible completions are large, if not infinite.
In both models the use of SUBJUNCTIVE II would be caused by the
conjoined negated proposition, be it a wish or a conditional
consequent.
l8) See Section 2.3.3.1.
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2.3.2,5. Counterfactual Conditionals with
There is a possibility that in a counterfaotual conditional sentence
either the protasis or the apodosis uses Indicative* This can partly
be explained by redundancy deletion, where wenn and Subjunctive II
in the other clause(s) give sufficient information to mark the clause
in question as having SUBJUNCTIVE II in its deep structure. These
forms are still rare; most native speakers find them unacceptable.
19)
An interesting example occurs in H. Kant's "Die Aula":
"Diese Kanonade kenne ich nichi, aber die Zeitung lese
ich auch, und man muBte wohi behammert sain, wenn man
den BeschluB nicht begreift."
"Begriffe", sagte Angalhoff.
Redundancy deletion can also be caused by adverbs likB eigentlich,
which are equivalent to antecedents such as
wenn man es genau nahme,
and therefore express the same communicative intention as
SUBJUNCTIVE II.
Zuerst beschimpfte er mich, veil er meine Crilnde nicht
widerlegen konnte, dann schwieg er und horte zu, und
eigentlich hatte ich ihn so wait - ware nicht Marcel
gewesen, der dazwischenfunkte (Frisch).20^
This sentence is equivalent to:
... und genau genommen hatte ich ihn soweit gehabt,
ware nioht Marcel gewesen ...
Occasionally, however, Indicative is also caused by deep structure
INDICATIVE (positive assertion of conjoined variable). In the
Quoted by Kaufmann (1972:44)
20^ Quoted by Kaufmann (1972:47)
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21)
following example it is used to express the contradiction involved
in the actions of the hearer(s):
Wenn Sie fur die Kitbestimmung sind, und das sind Sie ja,
dann muften Sie [...] mit dam Rechtstrager sprechen.
(Spiegel 1969)
This sentence has the formula:
(p * q) & (p & -q)
p: Sie sind fGr die Mitbestimraung
q: Sie sprechen mit dem Rechtstrager
with "the truth table:
p q (p ♦ q) & (p & - q)
1 1 111 0 10 0 1
1 0 10 0 0 1110
0 1 Oil 0 0 0 0 1
0 0 0 10 0 0 0 10
1.3.1. 4. 1.3.2.1.
The formula is thus shown to be a contradiction, i.e. the two
conjunots are mutually exclusive. The sentence would be used in a
situational context where p was true and q was false, while q ought
to have followed necessarily (mufiten Sie) from p.
Most other cases of "different moods" in protasis and apodosis of
condltional sentences involve wurde-forms in Free Indirect Speech
(or Inner Monologue), e.g.:
Dann kam der Tag, wo er mit einemmal wufite, daS as der
letzte sein wurde, wenn er nicht alien Willen zusammen-
nahm, um leben zu bleiben, und das war der Tag, an
dessen Abend das Fieber sank (Musil).22^
or:
2"'"/ Quoted by Kaufmann (1972:42)
Quoted by Aaufmann (1972:46)
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una. wenn irgendein Buhnenarbeiter im Krieg einmal von
einera Rheinlander betrogen worden war, wiircLe er mir die
n m 23)Kiuhltruhe offhen und die Schau unmoglich machan (Boll),
It wa3 pointed out in Section 1,3,2.1.2. (Free Indirect Speech) that
this occurrence of "wurde + Infinitive" is best not interpreted as
SUBJUNCTIVE II, but as an INDICATIVE substitute for Preterite, *faere
Direct Speech would have FUTURE.2*^
It seems best to treat the example by Musil as an INDICATIVE
conditional sentence:
[Dies] wird der letzte [Tag] sein, wenn er nicht alien
Willen zusammennimmt






A similar analysis can be performed for the second example.
A sentence like:
Wenn Marie es fertigbrachte, an mir voriiberzugehen, ohne
mich zu umarmen, blieb immer noch Selbstmord. Ich
zogerte, an Selbstmord zu denken ... (Boll).2"^
can only be explained by analogy. The protasis is equivalent with:
Wenn Marie es fertigbringen wurde, ...
which can be interpreted as Futuruia praeteriti transformed from
FUTURE I. In counterfactual conditional sentences SUBJUNCTIVE II
Quoted by Kaufmann (1972:46)
2^ Futurum praeteriti: Erben (1972:86)
2-^ Quoted by Kaufmann (1972:49)
— 26)
can be expressed by "wurde + Infinitive", ' and a - not normally
acceptable - substitution of Subjunctive II for the wilrde-construction
of Futurum praeteriti takes place. This usage is also considered
ungrammatical by most native speakers.




[Der] Konjunktiv II wird gelegentlioh als Ausdruck der
Iioflichkeit oder Unverbindliohksit gebraucht:
Ich wunschte, daB Sie nachgaben. So ware es vielleicht
besser! Ich wurde Ihnen empfehlen, dieses Buch zu
kaufen! Wlr wurden una freuen, warm Sie das Geld uber-
wiesen [...]. Ich willite wohl, was zu tun ware, Das
ware moglich.
Der Indikativ wirkt in diesen Beispielen direkter, harter,
sohroffer.
Schon formelhaft geworden sind Satze wie:
Ich wurde sagen/meinen, daP ... Ich wurde/raochte Sie
gem einmal sprechen. Ioh hatte Sia gem einmal
gesprochen!
The SUBJUNCTIVE II in these sentences is used to express a polite
fiction, i.e. that the speaker's opinion, will, etc. may be neglected
by the hearer. In their semantic deep structure they have a
wenn-clause like:
wenn es nach mir ginge,
which is deleted in the surface structure and to which the remaining
sentence forms the consequent, which is, however, positively asserted;
Wenn es nach mir geht (aber es geht nicht nach mir), wiinsche
ich, daB Sie nachgeben (und ich wunsche es).
In this form, the sentence has the following formula:
(p * q) & (-P & q)
pj Es geht nach mir
q: Ich wunsche, daB Sie nachgeben
and the following truth table:
p q (p * q) & (- p & q)
1 l 111 0 0 10 1
1 0 10 0 0 0 10 0
0 l Oil 1 10 11
0 0 0 10 0 10 0 0
1.3.1. 4. 2.1.3.1.
The other sentenoes quoted by Grebe have the same formula, except
Yi'ir wurden una freuen, wenn Sie das Geld vibe rwie sen
where:
wenn es nach mir (= uns) ginge
does, of course, not form the antecedent to:
Wir wiirden uns freuen
but to:
Sie uberweisen das Geld.
The sentence can thus be paraphrased as:
Wenn es nach uns geht, uberweisen Sie das Geld, und wenn
Sie das Geld uberweisen, freuen wir uns, und es geht
nicht nach una:
((p * q) £ (q ♦ r)) & -p
p: Es geht nach uns
q: Sie uberweisen das Geld
r: Wir freuen uns
This formula has the following truth table:
p q r ((p ♦ q) & (q + r)) & - p
1 1 1 111 1 111 0 0 1
1 1 0 111 0 100 0 0 1
1 0 1 1 0 0 0 Oil 0 0 1
1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
0 1 1 Oil 1 111 1 1 0
0 1 0 Oil 0 100 0 1 0
0 0 1 0 10 1 Oil 1 1 0
0 0 0 0 10 1 0 10 1 1 0
1.3.1. 4. 1.3*1. 5.2.1.
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Sines p is delated in the surface structure, the SUBJUNCTIVE II
sentence which then contains only q and r has the same truth value
as the indicative sentence:
Wenn Sie das Geld iiberweisen, freuen wir uns
with "the truth table:
q r q * r
l 1 I 1 1
l 0 l 0 0
0 1 0 1 1
0 0 0 1 0
1.2.1.
i.e. it is true unless q is true and r is false.
Owing to the negation of p, however, there is an additional element
of politeness conveyed in the SUBJUNCTIVE II sentence, however
irrelevant this is to the truth of the information express in (q 4 r).
The occurrence of Subjunctive II in the constituent clauses of these
sentences can be explained in two ways: Either it is caused by
contamination from the matrix clause,or it is caused by a conscious
attempt to distinguish these clauses from INDICATIVE clauses which




Wir wurden uns freuen, ... Es wilrde uns sehr freuen, ...
wird als Ausdruck einer besonderen Hofliohtoeit [...] der
Konjunktiv II gebraucht, der im abhangigen Satz ebenfalls
auftreten kann:
See Section 1.3*2.2.2., where contamination of tenses is discussed
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Wir wiirden uns freuen, wenn Sie das Geld uberwiesen.
Im abhangigen Teilsatz wird jedoch oft auch - da man ja
fast mit dar Uberweisung rechnet - der Indikativ gesetzt
("als real gegeben gekennzeiohnet")j
Wir wurden uns freuen, wenn Sie das Geld uberweisen.
This sentence has the formula:
((p * q) & (q + r)) & (-p & q)
p: Es geht nach una
q: Sie uberweisen das Geld
r: Wir freuen uns
It has the following truth table:
p q r ((p * q) & (q * r)) & (- p & q)
1 l 1 111 1 111 0 0 10 1
1 l 0 111 0 100 0 0 10 1
1 0 1 1 0 0 0 Oil 0 0 10 0
1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 10 0
0 1 1 Oil 1 111 1 10 11
0 1 0 Oil 0 100 0 10 11
0 0 1 0 10 1 Oil 0 10 0 0
0 0 0 0 10 1 0 10 0 10 0 0
1,3.1. 4. 1.3.1. 5. 2.1.3.1.
Again, given the positive assertion of q, the truth values of the
sentence with Subjunctive II in its apodosis are no different from
those of its counterpart with Indicative:
Wenn Sie das Geld uberweisen (und Sie uberweisen es ja),
freuen wir uns.
(q * r) & q
This sentence has the following truth table:
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q r (q f r) & q
l 1 111 1 i
l 0 10 0 0 l
0 1 Oil 0 0
0 0 0 10 0 0
1.2.1. 3.1.
The politeness of the matrix clause (negated assertion of the speaker's
role in the matter oonceraed) is again expressed by Subjunctive II»
That it is materially irrelevant can be seen from the identity of the
truth table for:
(q 4 r) & q
with the lower half of the truth table for:
((p * q) & (q * r)) & (-p & q)
where p, tihich does not show in the surface structure, is negated.
The difference between the two types ia completely fiotitious, as is
shown by the formulaic use of expressions lika:
Ich hatte Sie gern einmal gesprochen!
where despite the speaker's deep structure protestations the hearer
has little or no choice left, or in:
Ich wurde sagen, daP ...
Glinz (1971:116)j
Hierher gehoren auch die Ausdrucke, mit denen man oft
eine Antwort, ein Diskussionsvotum einleitet:
"Ich wurde sagen - Ich wurde meinen" -
wo man ja tatsachlich etwas meint und etwas sagt.
2.3.2,7. Resultative SUBJUNCTIVE II
Subjunctive II is used in some expressions to signal results.
Grebe (1973:103):
[Per] Konjunktiv II wird auoh bei Fe3tstellung eines
(muhsam) erreichten Ergabnisses gebraucht, obwohl eine
Tatsache ausgesagt vdrd. Glina [1971:116] sieht das
Besondere dieser Ausdrucksweise in dem "Zurucknehmen
der WichtigkBit", die das Ausgesagte hat, in einer
gewissen Untertreibung ("Understatement"):
Da waren (= sind) wir endlich. Das ware (= ist) getan
Das hatten (= haben) wir endlich uberstanden. Also,
hier hatten wir den Blumenladen (Fallada). Es ware
angerichtet (Baldwin (tJbersetzung)).
Another explanation is offered in Schulz/Griesbach (1967:77):
V.'enn man ausdrucken will, daB NUR SIN TSIL EINES SACHVER-
HALTS ABGESCHLOSSEN ist, gebraucht man den Konjunktiv II.
Die Aussage beginnt mit dem wichtigsten Teil.
Fur heute waren wir mit der Arbeit fertig (, aber
morgan mussen wir sie fortsetzen). - Den groBten
Teil der Waren hatte ich verkauft. (Jetzt muB ich
nur noch versuchen, auch noch den Rest zu verkaufen.)
Das hatte ich geschafft! (Jetzt kommt das Nachste!)
Hammer (1973:263) offers an explanation which is completely
contradictory to that of Schulz/Griesbach. He says:
This subjunctive is frequently used in registering the
completion of a task or the reaching of one's destination:
Diese Sache hatten wir also geregelt - That would
appear to be completed
Da waren wir also endlich - So here we are at last
Yet another explanation is found in Grebe (1966:118):
[Der Konjunktiv II] steht auch bei Feststellung eines
muhsam erreichten Srgebnisses, obwohl es sich dabei
um eine objektive Tatsache handelt:
Da waren (» sind) wir endlich. Das ware (= ist) getan
Das hatten (= haben) wir endlich uberstanden!
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Die Srklarung dieser Verwendung des Konjunktivs liegt
vielleioht in der Vorstellung des Sprechers: Da sind wir.
lis ware aber sohon, wenn wir waiter waren. Der Gedanke an
das Bedingt-Kommande wirkt schon auf die Feststellung der
vergangenen Tatsache. Die Vorstellung des endgilltig
L »strebten fehlt. Das erreichte Ergebnis wird daher wie
das nooh Ausstehende als etwas hingestelit, das nicht
voraussetzungslos gegeben ist, sondern in der Vorstellung
als bedingt gilt. Es wird daher 3keptisch-distanziert
bcurteilt.
The explanation offered by Schu1z/Crie 3bach is probably the least
satisfactory one: All the sentences adduced by them can be used
with the INDICATIVE without losing the element of merely partial
completion. This element seems to be contained in adverbs (fur
heute ...), the meaning of the object (den groBten Teil ...) and
stress ('Das hatte ich geschafft) rather than in the mood.
The description given by Hammer does not explain why SUBJUNCTIVE II
is used rather than INDICATIVE.
At this point it is necessary to take some account of the situational
context of these sentences.
Both:
Also, hier hatten wir den Blumenladen
and:
Es ware angerichtet





would presumably be used upon arrival to express either relief at
having reached one's destination and to invite the agreement of the
hearer (if he is the speaker's companion on the journey), or to
announce one's arrival (if the hearer is a possible host) and then to
obtain an invitation to stay. A similar analysis is valid for the
other sentences of this 'type.
Since all these sentences constitute an appeal to a hearer, they can
again be analysed as having a fictitious component of politeness which
expresses that the speaker's wants, wishes, opinions etc. do not count
and that the decision whether to aocept the truth of the statement
really remains with the hearer. At the same time, these sentences are
only used when the speaker has actually achieved a goal or reached a
destination, etc. and they thus positively assert a proposition.
The component used to express this self-effacement is probably again
of the form:
Y/enn es nach mir geht, dann ... , und es geht nicht nach
mir.
A sentence of the type.-
Hier waren wir
29)
would thus again have the following formula: '
(p * q) & (-p & q)
p: Es geht nach mir
q: Hier sind wir
The validity of this analysis is not affected by the fact that there
are sentences of this type with a first person singular subject, which
can obviously not be directed to a hearer who is a fellow worker or a
2"^ See p.146 of this study for the corresponding truth table
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companion on the journey:
Das hatte ioh geschafft.
They could still be directed to a hearer who is not participating
in the effort, like a superior, or even to the speaker himself, who
is thus doubling in the funotion of hearer, expressing relief or
congratulating himself on having finished his task*
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2.3.2.0. Counterfactual Comparative Clauses
Another area with predominant use of SUBJUNCTIVE II is the counter-
factual comparative clause (« quasi-olause).
Grebe (1973:107):
Irreale Verglaichssatze werden im allgemeinen durch als
(mit Zweitstellung der Personalform) oder als ob. selten
durch als wenn oder wia wenn eingeleitet. Sie werden in
der Mehrzahl der Falle in den Konjunktiv II gesetzt.
Kennzeichnung: nicht gegeben, nur vorgestellt, nur gedacht,
irreal:
Wahrend Nora spraeh, in einem erschreckand nuohtemen,
berichtenden Ton, als verlase sie ein offizielles
Kommuniqud, ... beobachtete sie mioh unentwegt (H. Habe).
Als ob Hans Castorp die Absicht gehabt hatte, den Stift
etwa nicht zuriickzuerstatten (Th. Mann). Er legte sioh
ins Bett, wie wenn er schwach ware (Jens). "Ich habe
auBerdem schlecht geschlafen", sagte sie, als wenn
meine Grofimutter daran schuld ware (Bieler).
In weniger als einem Drittel der Falle wird der Konjunktiv I
gebraucht:
Er bewacht das Eigenturn ..., als gebe es daneben nichts
auf der Welt (Tucholsky). ... ja selbst Waehhunde
uberhoren ihn, als ob er sie behext habe (Beheim-
Schwarzbach).
Ein Bedeutungsunterschied zwischen Konjunktiv I und Konjunktiv II
im irrealen Vergleichssatz ist nicht festzustellen.
Nur gelegentlich findet sich im irrealen Vergleichssatz der
Indikativj
Die Kr-ahen strichen, als gab es nur eine Richtung fur
sie (Grass). ... fast war es, als ersehnte ich das
Unheimliche, als fand ich einen gewissen GenuB an
seinen Qualen ( veiss).
As regards the statement that there is no difference in meaning




[...] Einmal greift aie mit der Hand unter ihre Horn-
brille, als halte ale ihr Gesieht [Frisch].
Der Erzahlende will folgende Information vermitteln:
Sie tut etwaa. Daa erweckt den Sindruck, daB sie ihr Gesicht
halt. Ob dieaer Eindruck zutrifft oder nicht, iat nicht zu
entacheiden. Daa Halten dea Gesichts ist kein Faktum, sondern
moglicherweise richtig, moglicherweise falach. Erst spater
atellt 8ich beraus, daB sie ihr Gesicht nicht halt. Das iat
fur die vermittelte Information, wie sie aua dem Satz
unmittelbar hervorgeht, vollig unwichtig. Hier will der
Erzahlende nur daratellen, welohen Eindruck [sie] erweckte.
Hatte der Erzahlende den Kbnjunktiv II gesetzt, kame dadurch
nicht etwa zum Ausdruck, daB der Eindruck falsch war, aondern
daB der Erzahlende skeptisch war, Zweifel an der Richtigkeit
des Eindrucks hatte. In beiden Fallen, sowohl bei Konjunktiv I
als auch bei Konjunktiv II, kann sich der Eindruck als falsch
oder riohtig erweisan.
This is probably the point where it must be stressed that the truth
values expressed by the modality component of a sentence do not reflect
the absolute truth or falsehood of a given proposition, but, since the
modality component always occurs with a speech act, it can only express
the speaker's opinion on its truth value.
The following examples for the use of SUBJUNCTIVE i/ll in this type of
clause are taken from those adduoed by Jager (1970:68ff.); e.g.:
als / SUBJUNCTIVE I :
Heute kommt mir es [sic] ja vor, als sei das etwas uber-
trieben gewesen.
Es wird dem Laser zumute sein, als habe er selbst das Lied
verfaBt.
als / SUBJUNCTIVE II :
Ich stand bei dem groBen Fenster des Promenadendecks,
rauchte und tat, als blickte ich aufs Meer hinaus.
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Pann klingen die Verse in uns auf, als kamen sie aus der
eigenen Brust.
als ob / SUBJUNCTIVE I !
Diese AbwehrmaBnahmen machen geradezu den Eindruck, als
ob die Seuche urn ihr Leben kampfe.
Es sah aus, als ob der Stadt die Ruhe geschenkt sei.
als ob / SUBJUNCTIVE II :
Er bog sein linkes Ohr mit der Hand nach vorn, als ob er
nioht richtig verstanden hatte.
Der fliegt munter aus [sic] seiner bisherigen Bahn weiter,
als ob nichts geschehen ware.
How can this difference between the use of SUBJUNCTIVE I and
SUBJUNCTIVE II be formulated?
A possible approach suggests itself if these sentences are analysed
as in Boettcher/Sitta (1972:78)?
[a] Er singt, vde wenn (als ob) er erkaltet ist (ware)
[b] Er stand auf, wie um si ch zu verabschieden
AnsohluBwert: Der AnschluBwert der durch die beiden Beispiele
reprasentierten Variants ist hinreichend beschreibbar als
Kbmbination aus Vergleichsbezug und Konditionalbezug [•••],
wie sie durch die folgende Paraphrase verdeutlicht werden
kann:
[a'] Er singt, vde er singen wurde, wenn er erkaltet
ware
[b'] Er stand auf, wie er aufstehen wurde, wenn er
sich verabschieden wolite
This analysis offers a valuable insight into the structure of the
quasi~sentences. If the deep structure of a quasi-olause consists
of a matrix clause (Er singt, etc.) and a constituent clause which
in itself is a conditional sentence, than there are basically two
possibilities; i.e., the conditional sentence can have either
INDICATIVE or SUBJUNCTIVE II.
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A quasi-sentence with an INDICATIVE conditional sentence as its
constituent clause, such as
Er singt, wie wenn er erkaltet ist
is probably best paraphased as
Wenn er erkaltet ist, singt er SO, und er singt SO.
This has the following formulas
(p * q) & q
p: Er ist erkaltet
qs Er singt SO
and the truth table:
p q (p * q) & q
1 l ill 1 l
1 0 10 0 0 0
0 l Oil 1 l
0 0 0 10 0 0
1.2.1. 3.1.
The sentence is true if, and only if, q, the matrix clause, is true,
regardless of whether p, the subordinate clause of the surface
structure, is true or not.
If the embedded conditional sentence is counterfactual in the sense
that the antecedent is false, the following paraphrase obtains:
Wenn er erkaltet ware, sange er SO, und er singt SO.
50")
This has the following formula: 1
(p f q) & (-P & q)
p: Er ist erkaltet
q: Sr singt SO
The sentence as a whole is true if, aid only if, p, the subordinate
30)' See p.146 of this study for the corresponding truth table
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clause of the surface structure is false, and q, the main clause, is
true. Here again, SUBJUNCTIVE II is used to express a conjoined
negated proposition.
The use of SUBJUNCTIVE I in the quasi-olause can be explained by the
fact that its truth or falsehood is completely irrelevant to the truth
value of the sentence as a whole, as can be seen from its truth table.
In this, it is similar in function to SUBJUNCTIVE I in other usea.^
The use of Indicative in quasi-clauses is a surface phenomenon. This
can be seen if Indicative in quasi-clauses is replaced by
Subjunctive 1:^
Es ist, als ob der Diohter dem Liebeswerben der Welt
zuvorkomman will / wolie.
Melzow sieht fur einen Augenblick so au3, als ob ihn eine
Mageribesohwerde qualt / quale.
Und wenn ich dann mit Karl allein bin, fangt er wieder
von Geld an, in vorwurfsvollem Ton, als wenn er sagen
will / wollei Ich rede mit dir daruber, well du ein
netter Kerl bist.
Es ist ihr, als wenn ein anderer alle ihre Sorgen und Note
von ihr genommen hat / habe.
In none of these cases does a replacement of Indicative by
Subjunctive I result in a change of information, whereas a replace¬
ment by Subjunctive II would do so.
A complication arises from the fact that some speakers use the
substitution rule of Indirect Speech. This rule transforms
SUBJUNCTIVE I into Subjunctive II if the morphological forma of
^ See Sections 2.3*3*2. - 2.3*3*4.
^ The following sentences are taken from Jager (1970:70f.)
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33)
Subjunctive I coincide with those of Indicative. '
Erben (1972:109):
[Dazu gibt es] prateritale [Vergleichssatze], die ale
deutlichere Formvarianten einspringen:
"Als brenne tief innen im Menschen ein Feuer und
als spruhten nur die letzten Funkchen aus den
Augen herans" (Seghers). "Es ist nicht nur, als
kennten sia einander schon lange; es ist sogar,
als kennten sie keine Eifersucht,: (Frisch).
In these oases, Subjunctive I could be used instead of Subjunctive II
without any change in information.
The reason seems to be that for these speakers the Indicative
quasi-clause inoludes a positive assertion of the proposition
expressed in the quaai-clauae which they would wish to avoid.
Erben (1972:109):
Demgegenuber drucken die [...Jlndikativformen
die Annaherung an einen realen Verglsichsfall aus, wobei nur
einleitendes als ob den "Quasi-Charakter" der Aussage
deutlich macht:
"Es schmeckt, als ob man die Zunge zum Fenster
hinaushangt (Th. Mann). "Die Leute lachten, als
ob sie mir rechtgaben" (Th. Mann).
^ See Section 2*3* 3*
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2.3,2.9. SUBJUNCTIVE II in als dafi- and ohne daB-Clausea
Erben (1972:208):
Eine Folge, die nicht eingetreten ist oder nicht eintreten
soil, bezeichnen Gliedaatze mit ohne daB [...]:
Er hatte hart gearbeitet, ohne daB ihm Erfolg
beachieden war. Sie konnen sich an dem
Unternehmen beteiligen, ohne daB Sie irgendeinen
Verlust befurchten raussen. [...]
Eine Folge, die - angesichts eines im Hauptsatz genannten
Umstandes - nioht eintreten kann (konnte),nennen Gliedsatze
mit als daB [...]:
Das Unternehmen ist zu gefahrlich, als daB wir uns
darauf einlassen konnen. [••.]
Bei Betomng der Irrealitat einer nicht eingetretenen Folge
auch konjunktivisch:
Er redete ihm ins Gewissen, ohne daB es etwas geniitzt
hatte. Die Dosis war zu schwach, als daB sie gewirkt
hatte.
A similar use of ohne dafi-clauaes is recorded by Erben (1972:210):
Ein nicht genutztes Mittel, einen nicht vorhandenen Umstand
bezeichnen Satze mit ohne daB:
Er erreichte den Zug, ohne daB er sich zu beeilen
brauchte. Er passierte die Grenze, ohne daB man
sein Gepack kontrollierte. [•••]
Bei Betonung der Irrealitat des Gliedsatzgeschehens findet
sich nicht selten der Konjunktiv [...]:
"Diese Krankheit ... war in ihren aufrechten Korper
eingebrochen, ohne daB irgendwelche seelische
Vorarbeit ihr das Zerstorungswerk erleichtert hatte"
(Th. Mann). "Ohne dafi namlich geklopft warden ware,
offnete sich mit einem Ruck die Tur" (Th. Mann).
All the examples quoted have the common feature of a negated
proposition in the constituent clause. The negation is not expressed
by a separate lexeme denoting negation but by the use of als dafi or
ohne dafi with Indicative or Subjunctive II.
The SUBJUNCTIVE II used here is co-occurrent with the conjunctions,
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which by themselves signal negation, and is therefore a redundant
feature, which can be deleted by an optional redundancy deletion
transformation:
SUBJUNCTIVE II # Indicative ohn0 daB i
There is little difference between Subjunctive II and Indicative in
these clauses, as far as the communicative intention is concerned,
except that the use of Subjunctive II places a slightly stronger
emphasis on the counterfactual element (as Erben points out).
Even this difference is levelled by a further optional transformation
on the syntactical level, which can be performed if the subjects of
the matrix clause and the constituent clause are identical:
als daB
ohne + zu + Infinitive
als daB + Subjunctive II
Indicative
«• um + zu + Infinitive
Sie konnen sich an dem Unternehman be teiligen, ohne
irgendeinen Verlust befurchten zu raussen. Die Dosis
war zu schwach, um zu wirken. Er erreichte den Zug,
ohne sich beeilen zu mussen.
162
2.3.2.10, Final Clauses
An example of underlying SUBJUNCTIVE II which almost obligatorily is
transformed into Indicative is the final clause introduced by damit,
da6 and auf dafi, except in cases where the olause expresses a wish
or command, where SUBJUNCTIVE I is used:
Jeden Angeklagten verhorte er allain ..., damit er, nur er
und nicht eiraaal seine Unterbeamten, die entscheidenden
Einzelheiten erfahre (S. Zweig). Die Beit ist ... dem
Menschon verliehen, damit er sie nutze (Th. Mann).
Subjunctive II is very rarely found in the surface structure of these
36)
clauses: '
SchlieBlich, damit uberhaupt etwas geschahe, herrschte ich
die Umstehenden an: "Bringt die Tragbahre her" (Broch).
Jager (1970) is unable to produce any final olauses with
Subjunctive II from his corpus and has to resort to "home-made"
examples:
Jager (I970:88f.):
Br schaierte den Burgermeister, damit er sum Hammerer
emannt wixrde.
Ulrich war in den Urlaub gefahren, damit er sich dort
erholen wiirde.
Der Geistliche beauchte den Verurteilten, damit fur ihn
der Weg zum Henker leichter wurde.
Er liefi sein Fahnchen nach dam Winde wehen, damit man ihm
nicht seine Karriere verdurbe.
Ihr habt ihn in euren Kreis aufgenommen, damit er euch
nicht verriete.
^ See Section 2.3*3*i*l>
^ The following sentences are quoted by Erben (1972:112)
The following sentence is quoted by Erben (1972:113)
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Jager (1970:37):
Finalsatze mit Konjunktiv II, vgl. z.B.:
[...] Er gab mir Geld, damit ich den Mund hielte
(hielt).
nehmen eine Sonderstellung ein. Sie lessen sioh nicht als
Abwandlungen aus Konditionalgefugen erklaren. Ersatz durch
den Indikativ 1st ohne Inforaationsanderung immer moglich.
The statement that final clauses with Subjunotive II cannot be
explained as variants of conditionals is incorrect. They can in
fact be reduced to a combination of causal and conditional clauses.
Er gab mir Geld, damit ich den Mund hielte
can be derived from:
Er gab mir Geld, weil, wenn er mir kein Geld gegeben hatte,
ich den Mund nicht gehalten hatte.
The same analysis can be applied to all examples quoted above from
Erben and Jager, thus shovdng the counterfactual nature of
SUBJUNCTIVE II in final clauses.
The purpose element, however, is also expressed by the conjunctions
involved, so that redundancy arises which can be, and usually is,
resolved by redundancy deletion, which transforms SUBJUNCTIVE II
into Indicative;
There is, of course, also the possibility of expressing purpose by
infinitive phrases with zu or um zu, if the subjects of matrix clause
and constituent clause are identical.
Although historical grammar is not admissible as evidence in
synchronic descriptions, it may well be worth noting that in earlier
SUBJUNCTIVE II g» Indicative
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stages of the language the Subjunctive was the usual mood in final
clauses*
Paul (1958:IV:226):
Der Sinn, dafi [ixn mit damit eingeleiteten Satz] etwas womit
erreicht werden soli, wird erst durch den Konjunktiv
hervorgebracht [•*•)# Dafi die ursprunglich an den Konjunktiv
haftende Vorstellung einer Absicht nun euch auf die
einleitende Konjunktion ubergegangen ist, zeigt sich darin,
dafi der Konj. des Verbums nicht mehr unbedingtes Erfordernis
ist, vgl. sehon bei Gelleri:
Gehen Sie nicht mit mir, daoit sie nicht so deutlich
sieht, d&fi ich Sie liebe.
Similarly for final clauses introduced by dafi:
Paul (1958:1V :249f.):
Zu Absichtssatzen sind die dafi-Satze ursprunglioh nur
geworden durch den Konj* des Verbums. So warden sie




SUBJUNCTIVE I is used to denote two different groups of communicative
intentions. In one group it signals wishes, commands, etc., and is
thus expressive of several varieties of speech acts; in the other it
either shows the absence of a modality component, as in Indirect
Speech, or expresses the irrelevance of the truth value of the
propositional content of "the clause in question to the truth value
of the sentence as a whole, as it does in quasi-clauses with
SUBJUNCTIVE I.
As this part of the study deals mainly with the paradigm of the




Im Verhaltnis sum Gesamtvorkoramen des Konjunktivs 1st dieser
Konjunktiv I selten. Am haufigsten wird das Verb sein (ea
sei) gebraucht:
Dem Autor sei Dank ... (Die Zeit 1964). Ein Redner
sei kein Lexikon (Tucholsky), Man glaube nicht,^da£
er nicht darauf geachtet hatte, keine Fingerabdrucl®
zu hinterlassen (Beheim-Schwarzbach). ... auch den
jungen Wein des Vorjahres trinks man (Tucholsky). Es
sage uns niemand, heute gebe es keine sachliche
Alternativen oehr (Augstein). Man meine nicht, daC
das Schauspiel komisch sei (Koeppen).
[•••]
Dieser Konjunktiv I findet sich relativ haufig in
mathematischen Fachtexten, in Anweisungen und Anleitungen
auf Rezepten und in oft altertiimlich klingenden
Redewendungen und FormeIn;
In der Zeichnung sei die Ellipse eine Planetenbahn
(Franks). Man nehme taglich dreimal eine Tablette.
Man nehme funf Eier, ein halbes Pfund Mehl usw. und
riihre das ganze gut durch. Er lebe hoch! Gott sei
Dank! Das sei feme von mirj Das bleibe dahingestellt!
These instances of SUBJUNCTIVE I are obviously not caused by the
modality component, but by their speech acts, which express volition
rather than declaration. Semantically, they are closely related to
IMPERATIVE, except that IMPERATIVE is used in addressing the hearer,
whereas this use of SUBJUNCTIVE I is normally restricted to the 3rd
person singular, though it is also used with 1st and 3rd persons
plural.
Grebe (1973:101):
Mit dem Konjunktiv I wendet sich der Sprecher im Unterschied
zum Imperativ nicht direkt an Personen, die anwesend sind,
sondern der Konjunktiv I ist hier Ausdruck eines mittelbaren
und indirekt geauBerten Wunsches u.a. Es warden vorwiegend
die einfachen Formen in der 3» Person Singular (er, sie, es,
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man) gebraucht (imperativ: 2., angesprochene Person).
Selten werden die Formen der 1. und 3. Person Plural (wir,
sie) verwendet, die auBer beim Verb sein mit denen das
Prasens Indikativ ubereinstimmen. Allgemein wird in diesen
Fallen der Konjunktiv aber durch die Wortstellung deutlich
(das Subjekt ateht naoh dem Pradikat [...]).
In fact, despite Grebe's assertion that 1st and 3rd person plurals
are rare, they are fairly frequent in spoken German. The 1st person
plural i3 used as a request/exhortation to the hearer(s) to join the
speaker in doing something, as in:
Gehen wir! Seien wir doch vernunftig!^
The 3rd person plural forms are used to express the IMPERATIVE in
the polite form of addressing the hearer(s):
Nehmen Sie Platz, meine Damenl Seien Sie still!
The performative verb in the speech act component of all these
phrases can therefore be said to be of the type:
Ich min3che/befehle
and a wish with the propositional content p can be said to have the
semantic deep structure:
Ich wunsche, dafi p wahr ist.
The contrast between SUBJUNCTIVE I:
Seien Sie doch still!
and SUBJUNCTIVE II:
V/aren Sie doch still!
38)
is based on the presence or absence of a conjoined negation of p. '
^ Periphrastic forms like
Lasset uns gehen!
are no longer in use in spoken German.
^ See Section 2.3.2.4.
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At this point a refinement must be introduced. The temporal relation¬
ship between the 3peech act and modality components actually varies
with the type of wish. One of the felicity conditions of a wish is
that the prepositional content p is not true at the time interval of
the speech act, since it is unnecessary to wish for something to be
true which is true.
Consequently, the only type of wish which has sim T^) is the
counterfactual wish of the type:
Waren Sie doch still!
Similarly, (ig post T^) can only 000110' in counterfactual wishes,
since it is unnecessary to wish for something to have been true
which actually was true. Therefore, only wishes of the type:
Waren Sie doch still gewesenl
can have this conjunct in their tense formula.
All other wishes have (T_ ante T„):N Sp M
Seien Sie doch still!
or:
Wurde er doch bald kommen! Kame er doch bald J
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2.3.3.1.1. Wishes in Final Clauses
" 1 -'"I " | — 'j ' 1 ■■ ■■ ■—
A similar use of SUBJUNCTIVE I is found in final clauses, as has
39)
already been pointed out.
Grebe (1973:102):
In diesen Zus amrnenhang gehort auch der Konjunktiv I in
Satzen, mit denen ein Zweek, eina Absicht ausgedriickt
wird (Finalsatze):
Ein Haustyrann, ... der es fur notig befindet, eiserne
Vorhange niederzulassen, damit das Wehgeschrei von
innen nicht nach auBen schalle, kann nicht mehr guten
Glaubens verteidigt warden (Kantorowicz).
Allerdings steht in Finalsatzen uberwiegend der Indikativ.
This example of SUBJUNCTIVE I as wall as those quoted in Seotion
2.3.2.10. are explained by an underlying wish; they can be
paraphrased by causal clauses like
... weil er wunscht, daB ...
There is, however, almost obligatory transformation which changes
SUBJUNCTIVE I into Indicative.
The distinction between SUBJUNCTIVE I in final clauses expressing
wishes and SUBJUNCTIVE II expressing counterfactual conditions is
thus effectively neutralized, the more so because both these types
of clauses can also be transformed into infinitive phrases, if
there is referential identity of their subjects.
^ See Section 2.3.2.10
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In the examples quoted in Sections 2.3.3.1. and 2.3.3.1.1.»
Subjunotive I can be replaced by the modal auxiliary sollen and
the infinitive of the main verb without change of information,
except in wishes directed to the 1st person plural, which can be
paraphrased by wollen and the infinitive of the main verb:
Dem Autor soil Dank sein. Sin Redner soil kein Lexikon
se in.
In der Zeichnung soil die Ellipse eine Planetenbahn sein.
Das soli dahingastellt bleiben.
Sie sollen still sein!
Er lafit eiserne Vorhange nieder, damit das Wehgsschrei
nicht nach auBen schallen soil.
Jeden Angeklagten verhorte er allein, damit nur er die
entscheidenden Einzelheiten erfahren sollte.
Die Zeit ist dem Menschen verliehen, damit er sie nutzen
soil.
Wir wollen gehen! Wir wollen verniinftig sein!
Sollen and wollen with the infinitive of the main verb thus perform
the same functions as the morphological Subjunctive I in this use.
They can therefore all be considered as variant surface forms of
semantic deep structure SUBJUNCTIVE I.
2,3.3.1»5. Mogen in Wishes
The same can be said of the Subjunctive I forms of mogen with the
infinitive of the main verb, which cannot, however, be used to
express wishes to the 1st person plural and to the 3rd person plural
used as the polite form of address.
The Indicative forms of mogen with the infinitive of the main verb
can also be used to express wishes. They are not, however, possible
in final clauses expressing wishes.
Grebe (1973:71):
Zur Kennseichnung eines mittelbar und indirekt geauBerten
Wunsches u.a. sind sollen und mogen austauschbar mit dem
Konjunktiv I. I-oge: wird dabei oft selbst im Konjunktiv I
gebraucht:
Das soll/mag/moge fur haute genug sein. / Dies sei
fur heute genug. - Damit soll/ma&'moge alles
vergessen sein. / Damit sei alles vergessen. * Er
mag/moge/soll ruhig kommen. / Er komme ruhig.
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A further use of SUBJUNCTIVE I, that of expressing a concession, is
commonly described under the same heading as wishes.
Grebe (1973:102):
In Satzen, mit denen eine linraumung, ein Zugestandnis
ausgedruckt wird (konzessiv), findet sich der Konjunktiv I
vornehmlich in fasten Formeln, \'or allem mit dem Verb sein:
Sei es sei es ... Wie dem auch sei, ich fuhre
es durch. ... es sei denn, da£ ... Komme, was da
wolle.
Was auch immer komme, ich fuhre es durch. las auch
geschehen moge, vdr werden es durchfuhren.
AuBerhalb der fasten Formeln wird in Satzen mit konzeasivem
Inhalt im allgemeinen der Indikativ gebraucht:
las auch immer kommt, ich fuhre es durch. vVas auch
geschehen mag, vsir warden es durchfuhren.
A better description is given by Erben (1972:107):
Der bedingten Anerkennung eine3 behaupteten oder als existent
angenommenen Geschehens oder Seins dienen die Ausdrucksformen
der Einraumung, des Zugestehens einer irrelevanten
Moglichkeit [..♦]:
Die Arbeit sei schwer oder nicht, sie muB geschafft
werden. Die Verhandlung verlaufe, wie sie wolle, das
Recht ist auf seiner Seite. Drohe, was da wolle, wir
werden unsere Pflicht tun. Das Buch gefallt ihm nicht,
sei es, daB ihm der Stoff nicht zusagt oder daS ihm
der Stil miBfallt. "Sei es denn so" (Th. Kann). "Ich
vserde auf Shrverletzung klagen, koste es, was es
wolle" (Frisch).
The only really "formulaic" use of those recorded by Grebe is:
es sei denn, daB ...
which is equivalent to conditional clauses with sollte.^£><j
The other sentences are closely related to the concessive sentences
^ See Section 2.3.4»
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as described in Section 2.3»3«3«
Die Arbeit sei schwer oder nicht, sie ouB geschafft warden
can be paraphrased as:
Auoh wenn die Arbeit schwer ist, mu£ sie geschafft werden
and analysed as:
Ob die Arbeit schwer ist oder ob sie nicht schwer ist,
sie muB geschafft werden.
This sentence has the logical formula
(p + -p) q
p: Die Arbeit ist schwer
q: Die Arbeit muB geschafft werden
Similarly, sentences of the type:
Es koste, was es wolle, ...
or:
Es komme, was da wolle, ...
can be paraphrased as:
Ob es SO VIBL kostet, oder ob es nioht SO VIEL kostet, ...
or:
Ob ES kommt, oder ob ES nicht kommt, ...
These too can be formulated as:
(p + -p) + q
p: Es kostet SO VIEL / ES kommt
q: • • •
Examination of the truth table for this type of sentence shows that
the truth or falsehood of p is irrelevant to the truth or falsehood
of the sentence as a whole, which is solely determined by the truth




or falsehood of q.
Equally, a sentence like:
Sei es denn so
stresses that the proposition expressed in the SO is irrelevant:
Ob es SO ist, oaer ob es nicht SO 1st, ...
In the sentence:
Das Buch gefallt ihm nicht, sei es, daB ihm der Stoff nicht
susagt oder da£ ihm der Stil miBfallt
it is again the case that the truth value of the reasons given in
the sei es, daS-clauses is irrelevant to the truth value of the
sentence as a whole.
Thus in such concessive clauses SUBJUNCTIVE I is not used to denote
a specific speech act such as a wish or a command. Rather it is used
to show that the truth value of clauses containing it is irrelevant
to the truth value of the sentence as a whole.
The sentences in which SUBJUNCTIVE I is used in this way may be
incomplete:
Sei es denn so!
In such cases, however, a continuation is still either expected by
the hearer, or is self-evident in the speech situation.
SUBJUNCTIVE I can be transformed into Indicative, as in sentences
of the type:
Auch wenn die Sonne scheint, essen wir im Haua.
A surface Subjunctive I in these clauses occurs only in poetical
See p.132 of this study
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use, and is only found with the conjunction ob:^^
Hute sich, dahin zuruckzukehren, Ob der Huter selbst dazu
ihn lade (Ruckert). Ob mir's an Zwack und an Gedanken fehle,
Mu£ ich zua Schlusse dies Sonett doch schreiben (Uhland).
Dann lebt er, ob er sterbe (Mullner).
These sentences must be distinguished from sentences of the type:
Wenn auch die Sonne scheint, wir essen im Haus
as was already pointed out on p.132 of this study.
These assert the truth of p, and thus the surface structure Indicative
is based on a deep structure INDICATIVE.^ This is also the case
with concessive clauses introduced by other conjunctions.
Grebe (1973:323):
[Konzessive] Konjunktionen: obgleich, [ob ••• gleich],
obwohl (dafiir selten: ob), obschon, obzwar, [ob ... zwar],
wenngleich, wenn auch, wennschon, wiewohl, trotzdem,
ungeaohtet, gleichwohl
Obwohl/obschon/obgleich er nur wenig Zeit hatte, kam
er sofort. Wenngleich/wiewohl Frank stark erkaltet
war, nahm er an dem Sportfest tail. Trotzdem wir ...
einen Wert empfinden, sind wir zunachst in Verlegenheit,
wenn wir diesen angeben solien (Glinz), Er war
geschoren worden, ungeachtet seine Verurteilung noch
nicht reehtskraftig war (Musil).
In all these sentences the propositions contained in the concessive
clauses are positively asserted; they have the same logical structure
a3 the wenn auch-clauses; their deep structure mood is INDICATIVE.
The Indicative in auch wenn-clauses. on the other hand, can be
explained by the fact that both the conjunction and Subjunctive I
^ All examples quoted from Paul (1958:1V:278)
j.J.)
For formula and truth table see p.133 of this study
express the notion of a concession} this redundancy can be, and
almost invariably is, deleted by a transformation of SUBJUNCTIVE
into Indicative.
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2.3»3»3. SUBJUNCTIVE I in cuasi-Clauses
, i -S—nnw'iiiu—w
As was already shown in Section 2.3.2.8., SUBJUNCTIVE I is also
used in quasi-olauses if the truth value of their propositions is
irrelevant to the truth value of the sentences as a whole.
It is possible to generalise and to say that this SUBJUNCTIVE I
expresses the irrelevance of the truth value of a proposition q
expressed in a clause to the truth value of a whole sentence
consisting of q and another proposition (or other propositions) p.
This can be formally expressed in a preliminary definition of this
SUBJUNCTIVE I:
SUBJUNCTIVE I =df pJ q
This formula has the following truth tables
p q p q
1 i l 1 l
1 0 l 1 0
0 l 0 0 l
0 0 0 0 0
1. 2.1.
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The main use of SUBJUNCTIVE I occurs in Indirect Speech.
Jagar (1970:14) states that 92.~fy. of the Subjunctive I forms in
his corpus occur in Indirect Speech.
Glinz (1973:108):
Der Inhalt der Aussage i3t [...] nur nach Angabe eines
andern Oder nach Vermutung angefuhrt, ohne Gewahr fur
die Riohtigkeit [...].
Glins (1971:109f.):
[...]: ein Ausspruch, eine Prage, ein Gednnke, ein Eindruck
wird nicht so wiedergegeben, wie er aus dem Munde des
Sprechenden gekomnen ist Oder gekommen sein konnte, aondern
eingebettet in den i-uhmen einer Aussage uber die Aussage,
die Prage, den Gedanken, den Eindruck. Mit dieser
"Rahmen-Aus3age" ist auch die Gultigksit der eingebetteten
Aussage, des eingebetteten Gedankens gegeben.
[...]
Wir konnen formulieren: "ausdruckliche Nicht-tfbernahme der
(normalerroise bei einer Aussage angenommenen) Gewahr fur
die RichtigkBit". Wir sprechen hiar von referieren-
d e m Konjunktiv.
Schmidt (1973:237):
[Der Konjunktiv I] erscheint in Gliedaatzen der indirekten
Rede und in Hauptsatzen, die beriohtete Rede wiedergeben.
[...]
[•••3
[Er] druckt aus, da£ der Sprecher eine f r e m d e
Aussage oder ein fremdes Urteil wieder-
gibt, fur deren Richtigkeit er keine Gewahr ubemehmen kann
oder will [...].
SUBJUNCTIVE I is also used in other clauses which are introduced by
expressions which have a proposition as their logical object.
179
Schmidt (1973:237):
[Der Konjunktiv I] ateht nach Wortem, dia die Zuwendung
auf einen Gedankeninhalt bewirken, zum Balspiel
ahnen, beweisen, danken, einwilligen, erkennen, erklaren,
fiihlen, horen, meinen, mittailen, sagen, schreiben,
sehen, sprechen, uberzeugen, vorausaetzen, wissen
und den entaprachenden Substantlven [...]•
In all thasa cases the modality component of the clauses dependent
45)
on those expressions is not relevant and not even included,
except in cases where the overall pragmatic context and the semantic
value of the expression introducing the proposition demand it, e.g. in:
Ich glaube, du hast reoht
or:
Ich danke, es 1st besser, zu schweigen.
In these cases the subject of the matrix clause (ich glaube. ich
denke) is referentially identioal with the subject of the speech act
(loh sage) and the time interval of the proposition of the matrix
clause is identical with that of the speech act; since the speaker
always wants to make the hearer believe that he is telling the truth,
he must choose INDICATIVE.
Ich denke, es ist besser, zu schweigen
contrasts with:
Ich dachte, es sei besser, zu schweigen
and:
Er denkt/dachte, es sei besser, zu schweigen.
If the two subjects and/or the two time intervals are not identical, no
modality component has to be given; SUBJUNCTIVE I is the normal mood.
See Section 1.5
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Indicative also contrasts, of course, with Subjunctive I in:
Ich denke, es sei be3ser, zu 3chweigen.
This sentence does not contradict what has been said above* A
pragmatic analysis reveals that it would be uttered after some other
speaker has said:
Es ist besser, zu schweigen
and has not followed his own advice* The sentence, therefore, really
means:
Ich denke, er hat / du hast gesagt, es sei besser, zu
schweigen.
A continuation like:
Warum tut er / tust du es nicht?
i3 expected by the hearer. The proposition of the Indirect Speech
clause is not directly dominated by Ioh denke; the subjects of the
speech act and the interpolated sentence are not identical.
181
2.5.3.1.1. INDICATIVE in Indirect Speech
Apart from the above-mentioned instances of INDICATIVE in Indirect
Speech and related constructions, INDICATIVE is used when the speaker
make3 a positive assertion of the truth value of the propositional
content.
Schmidt (1973:237):
Wean sich der Sprecher den Inhalt der Aussage zu eigen
macht, tritt an die Stelle des Konjunktivs der Indikativ:
Du weifit genau, daS er dir helfen wird; Der Arzt
verordnet, daB du einige Tage im Bett bleiben muBt.
This is also the case when, in Indirect Speech, there is a
proposition which expresses a universal truth:
Er sagte, das sei genau so sicher, wie zwei mal zwei vier
ist
or there is an interpolated comment by "the subject of the speech
act.
Grebe (1973:110):
Eigene erklarende Bemerkungen des Sprechers (Berichters)
innerhalb dar indirekten Rede stehen im Indikativ. Dadurch
bleiben 3ie als nicht berichtete Einschube erkennbar:
Karl erzahlte mir, er wolie das Hans (das er von seinem
Vater geerbt hat) verkaufen. Der Pilger diskutiert
nicht daruber, ob er Christus begriffen habe oder nicht,
ob es eine unsterbliche Seele gebe und was noch mehr
dergleiohen Fragen sind (Nigg).




where p is the matrix olause and q the constituent clause, and which
^ See p.177 of this study for the corresponding truth table
are true if, and only if, p is true, the sentences with INDICATIVE
have the formula:
(p _l q) & q
where q is positively asserted. They have the following truth table
p q (p J q) & q
1 l ill 1 l
1 0 110 0 0
0 l 0 0 1 0 l
0 0 0 0 0 0 0
1.2.1. 3.1.
This means that they are true if, and only if, both p and q are true
This could, of course, be expressed by the conjunction of p and q,
(p & q); the above formula has been chosen as being more
representative of the speaker's communicative intention.
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2.3*3.4.2. SUBJUNCTIVE II in Indirect Speech
The opposite possibility is expressed by SUBJUNCTIVE II in Indirect
Speech.
Schmidt (1973:237f.):
[Der Konjunktiv II kannj eine besonders starke Distanzierung
vom Aussageinhalt ausdruoken:
Er sagt, er hatte keine Zeit
druckt deutliche Zweifel an der Richtigkeit der Aussage aus,
wahrend die Formulierung:
Er sagt, er habe kBine Zeit
einf&ch die neutrale Form der Darstellung ist.
Grebe (1973:110):
Der Kbnjunktiv II kann gebrauoht werden, wenn der Sprecher
die berichtete Aussage u.a. fur zweifelhaft halt, wenn er
skeptisch istj
Karl erklarte (zwar), er hatte alles getan, was in
seiner Maoht gestanden hatte (aber ich glaube es
nicht). Einige sagen, er ware 120 Jahre alt (aber
ich glaube es nicht).
The following examples are quoted from Jager (1970:62):
Sie nickte dam Feuer zu, was besagen soilto, sie hatte
wegen des mafiigen Feuerchens geseufzt (Grass).
Wollen Sie darait sagen, Sie wiiBten von hohem Blutdruck so
wenig wis von - (Pinkwart).
Sie meinen, Sie hattan mir nun alles erzahlt, und damit
sei es gut, Ulrich Kranz? (Staufen)
Virchow stellte die These auf, da£ jeder krankhaften Storung
im lebenden Organismus eine von der Norm abweichende
Veranda rung von Zellen entsprache (Baram).
Ich kann auch nicht finden, dafl die Tiere eine angeborene
Furcht vor dem Feuer hatten, vde so oft in Buchern
behauptet wird (Grzimek).
These sentences contrast with sentences with SUBJUNCTIVE I and the
logical structure (p J q) in that the propositional content of their
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constituent clause is negatively asserted; SUBJUNCTIVE II in these
sentences expresses that the speaker does not agree with the
proposition he is relating. Their logical formula is:
(p J q) & -q
which has the truth table:
p q (p J q) a - q
1 l ill 0 0 1
1 0 110 1 1 0
0 l 0 0 1 0 0 1
0 0 0 0 0 0 1 0
1.2.1. 3.2.1.
This means that they are true if, and only if, p is true and q i3
false. Again, this could be expressed by the conjunction of p and
the negation of q, (p & -q); again the above formula is more
representative of the speaker's communicative intention.
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2.3.3.4.3* Indieat1m in Indirect Speech
Apart from those cases where surface structure Indicative is derived
from deep structure INDICATIVE, there are instanoes where it comes
about through transformation from SUBJUNCTIVE I.
This is usually the case when the constituent clause is introduced
not only by a verb but also by a conjunction (dafi, ob).
Jager (1968a;29):
Durch Gebraueh von Konjunktiv I (und II) kann sich der
Beriohtende von den Feststellungen anderer distanzieren.
1st die indirekte Rede mit einer Konjunktion (dafi. ob, usw.)
eingeleitet, erubrigt sich eine Distanzierung. Sle kann
naturlich trotzdem vorgenoramen warden.
Grebe (I973:l09f.):
Der Indikativ findet sich relativ haufig in abhangigen
Satzen mit Einleitewort, weil durch das Einleitewort die
grammatische Abhangigkait geniigend deutlich gemacht ?drd:
Er sagte, dais er an einem Buch schreibt. Er hat
gefragt, ob er den Kranken besuchen darf und was
er ihm mitbringen kann.
Jager (1970:20):
Indikative finden sich vor allem in Satzen der Form [•••]
Obersatz + Konjunktionalsatz (453 Beispiele):
Doch auch hier uberwiegt der Konjunktiv ganz eindeutig
(741 Beispiele):
Konjunktiv : Indikativ *5:3
This is obviously another case of redundancy deletion; where the
notion of Indirect Speech is conveyed both by SUBJUNCTIVE I and the
conjunction, thi3 transformation of SUBJUNCTIVE I into Indicative
can be performed.




In Satzen der Form [...]
Obersatz + Hauptsatz
dominiert der Konjunktiv I noch eindeutiger: etwa 8 : 1
(723 : 91).
In these cases, a verb (or other expression) dominating the Indirect
Speech clause provides the information necessary for marking the
clause as Indirect Speech.
Er erklarte unverblumt, er kennt noch einige Nervenkliniken,
die Neuberg mit Freuden aufnehmen warden.^
Again, this is an instance of redundancy deletion, where the matrix
clause and SUBJUNCTIVE I in the constituent clause both denote
Indirect Speech in the constituent clause; a transformation therefore
turns SUBJUNCTIVE I Into Indicative.
This transformation is not possible if there is no explicit matrix
clause. Indicative there would denote INDICATIVE in the semantic
J Q\
deep structure and convey completely different information. '
Er merke es gar nicht, werzi er heute verkunde, was er
gestern widerrufen habe; ein spontanea Verhaltnis zur
Itealitat (Frisch).
Er merkt es gar nicht, wenn er heute verkundet, was er
gestern [widerrief / widerrufen hat / widerrufen hatte];
ein spontanes Verhaltnis zur Realitat.
Die Esal seien nicht gewohnt, in dem Salz zu laufen (Grzimek),
Die Esel sind nicht gewohnt, in dem Salz zu laufen.
The transformation is also blocked in relative clauses of the type:
^ Quoted from Jager (1970:54)
^ The following examples are quoted from Jager (1970:55?.)
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Er aprach von seinem Buoh, das voraussichtLich ein groBer
Erfolg werde
since:
Br sprach von seinem Buoh, das voraussichtlich ein groBer
Erfolg wird
conveys different information, because it is derived from an
INDICATIVE deep struoture.^
^ See Section 2.3.3.4.1.
188
2.3»3»4.4* MuaflS&XSLH in Indirect Speech
Subjunctive II in Indirect Speech, if not caused by SUBJUNCTIVE II
in the semantic deep structure, is normally used for one of two
reasons.
It expresses either the fact that the proposition of the constituent
clause is in itself counterfactual, or it is simply used because the
forms of Subjunctive I coincide v&th those of Indicative.
If the constituent clause is in itself counterfactual, Subjunctive II
is preserved in Indirect Speech.
Grebe (1973:110):
Konjunktiv-II-Formen (etwa in einem irrealen Konditional-
gefuge) der direkten Rede stehen entsprechend auch in der
indirekten Rede:
Hanna meint, unser Kind ware nie zur Welt gekommen,
wenn vdr uns damals nicht getrennt hatten (Frisch).
Man braucht sich nur einmal vorzustellen, wie es auf
Erdan aussahe, wenn es diese Wirklichkeit des Wortes
nicht mehr gabe (Hausmann).
The sentences have the structure:
pJ A
where p is the matrix clause and A the constituent conditional
50)
sentence which has the internal structure:
(q r) & -(q v r)
The whole sentence, as in the other cases of Indirect Speech, is
true if, and only if, p is true. The truth value of A is irrelevant.
The other main occurrence of Subjunctive II is motivated by the wish
to avoid the use of ambiguous forms which might be mistaken for
See Section 2.3.2.1.
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Indicative derived from deep structure INDICATIVE.
Grebe (1973;109):
Die indirekte Rede sollte iro Konjunktiv II stehen, wenn
durch eine Form, die nicht eindeutig Konjunktiv I ist,
unklar bleibt, dafi indirekte Rede vorliegt:
Peter sagte, seine Eltern seien gestern im Kaufhaus
gewesen. Sie hatten dort ein Fahrrad fiir ihn gekauft.
Wenn im zweiten Sat2 statt hatten die Form haben steht, die
sowohl Konjunktiv I als auch Indikatlv aein kann, dann wird
nicht klar, ob der Sat2 indirekte Rede oder eine erklarende
Beoerkung des Berichters ist
In dam folgenden Beispiel wird durch den Konjunktiv II
(wuGten. wurfen statt wissen. werfen) sofort deutlich, daB
indirekte Rede vorliegt:
Bernhard Shaw ... hat einmal gesagt: Die Menschen
wuBten einfach nicht, was dies Wort Kommunismus
bedeute: Sie wurfen es ihrem Gegner an den Kopf,
wie streitsuchtige Vorstadter einander tote Katzen
ubern Zaun wurfen.
This rule can, however, result in more serious distortions of
information than would be produced by an ambiguous form, since it
can, among other possibilities, result in an apparently countarfactual
conditional clause.
Jager (I968a:28):
[Die 8chematisoha Anwendung der sogenannten Ersatzregel]
kann soweit gehen, daG Informationen ihre Eindeutigksit
verlieren, vgl. z.B.1
FAZ 1.2.66: Der amerikanische AuGenminister Dean Rusk
hat am Montag erklart, die Vereinigten Staaten hatten
Hanoi eine Verlangerung der Borabardie rungspause fur
den Fall angeboten, daG die kommunistischen Fuhrer
... die amerikaniache Friedensoffensive mit einer
Priedensge3te beantwortet hatten.
Nun haben aber die Amerikamer tatsachlich eine Pause angeboten;
das merkt man aber erst, wenn man den Kontext genau befragt.
Another possibility is that Subjunctive II might be taken by the
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hearer to be derived from SUBJUNCTIVE II in Indirect Speech.
Glinz (1973:108):
[In indirekter Rede stehtj Konjunktiv Prasensj als Aushilfe,
w dieser lautlich undeutlich, auch Konjunktiv Imperfekt,
wodurch zugleich der Mangel an Gewahr noch starker betont
[wird].
Another, although more marginal, reason for the use of Subjunctive II
is given by Erben (1972:105):
Ferner [wird Konjunktiv II gewahlt], wenn es dem Sprecher
urn besonders klangvolle Formen oder auch um stilistische
Variation zu tun ist:
wDas Geschaft befinde sich auf dem Broadway, und ein
Cab stunde vor der Tiir" (G. Hauptmann). "Der Kosten-
punkt, fliisterte er, 3ei ... auf tausend Franksn
fixiert, derm so gut vde der ganze Brustkorb karne
in Betracht" (Th. Marm)
(nicht -korb komme, wobei hier auch eine latente Bedingung
vorliegen konnte: falls man die Operation vornimmt [•••])•
See Section 2.3.3.4.2
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The choice of the morphological mood is also subject to regional
variation.
Erben (1972:105):
Prate ritale Konjunktivformsn finden sich durohgangig
in norddeutsch gefarbter Sprache:
"Namlich (sagte Peter) auf die Bricken ware auch kein
Verlafi. Mai miiBte man sioh ganz nahe ranhalten, mal
mufite man mindestens zehn Meter von abbleiben. Die
Karte hulfe auch nichts. Auf der Karta sahe das alles
so piepseinfach aus ..."(Hausmann).
Behaghel (1958:252):
Die Mundarten kennen keinerlei Unterscheidungen: die einen
ver*enden nur den Konjunktiv Prateriti [in dar abhangigen
Rede], die anderen nur den des Prasens. Und zwar ist das
Gebiet des Prateriturns das weitaus groBeres ihm gehort das
ganz nieder- und mitteldeutsche Sprackgebiet an, die
frankischen Mundarten des Oberdeutschen, das Bayrisch¬
aste ire ichiache mit Ausnahme des Sudwestens, der zusammen
mit dem anstoBenden alemannischen Gebiet dem auaschlieBlichen
Prasens huldigt.
Die Tatsachen der Mundart ragen bisweilen auch in die
Literatur hinein, nicht nur in diejenige, die Laute und
Formen der Mundart aufweist, sondern auch in die
schriftsprachliohe. Alemannen wie Hauff, Keller, C.F. Meyer
sagen gelegsntlich: er glaubt. aie haben atatt sie hatten
u. dgl.; andrerseits findet sich auf mitteldeutschem und
niederdeutschem Gebiet oft genug : er sagt, er hatte u. dgl.
There may also be "hypercorrection", which makBs the choice of mood
in the surface structure even more complicated to explain.
Glinz (1971:119):
Y/enn man [die] verschiedenen l,Sundartverhaltnis3e betrachtet
(Konjunktiv I z.T. noch ganz deutlich, z.T. ganz aufgegeben),
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dann [... vdrd] das wenig geregelte Nebeneinander beidar
Konjunktive [..*] als Mischungs- und Ausgleichsvorgang
varatandlich (z.T. als tJberkorrekthait odar "gameindautsch
wirken wollen", so worn Gottfried Keller oder Max Frisch
"ware" statt MsaiH setsen).
This, however, is only a surface phenomenon. In the semantic deep
structure, SUBJUNCTIVE I is clearly enough defined in Indirect
Speech by the formula:
p_l q
where p is the matrix clause containing an expression of saying, or




It has been shown that sollon and wollen can express SUBJUNCTIVE I
52)
if it denotes wishes, commands, ato. '
Sollen and wollen can also, however, express SUBJUNCTIVE I in
Indirect Speeoh. ..ollen is used if the subject of the matrix clause
is identical with the subject of the constituent clause.
Grebe (1973:72);
Kit wollen nimot der Spreoher kritisch Stellung zu
einor XuBerung, Auffassung u.a. des Subjekts und
kennzeiohnet sie als Behauptung, ala nicht bewiesene
XuBerung:
Er will dort gewesen sein (= Er behauptet, daB er
dort gewesen ist). Sie wollen dan Vorgang genau
gesehen haben (= Sie behaupten, daB sie den Vorgang
genau gesehen haben).
If the subject of the matrix clause is non-specific, sollen is used.
Grebe (1973:72):
Mit sollen [...] distanziert sich der Sprecher von einer
Aufierung, Auffassung u.a. anderer uber das Subjekt:
Karl soil dort gewesen sein (= Irgend jemand behauptet,
daB Karl dort gewesen ist). Sie sollen den Vorgang
genau gesehen haben (= Irgend jemand behauptet, daB
sie den Vorgang genau gesehen haben).
Similarly Erben (1972:107):
Als pragnantere Ausdrucksformen stehen noch zwei Hilfsverb-
Konstruktionen bereit, mit sollen und wollen + Infinitiv
(auch Inf .Perfekt) vornehmlich durativer Verben, wobei
sollen fromde, wollen eigene Behauptung des Subjekts
ausdruckt:
Er soil (sagt man, will man wi3sen, heiBt es) krank
sein, angekommen sein, noch kommen. Sie soil dort
wohnen, in die sen Kreisen verkehren, viele Beziehungen
haben. "Agda Kjerulf soli eine suBe Fran sein" (Gotz).
Gee Section 2.3«3»1»2
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Sr will (so behauptet er, will er uns glauban machen)
dort gewesen sein, unsohuldig seixu "Sie wollen das
nicht gewuBt haben?" (Seghers).
The transformation of SUBJUPJCTIVE I into these auxiliaries i3
blocked, if the subjects of matrix clause and constituent clause
are not identical and the subject of the matrix clause is specific.
If an auxiliary phrase were used to paraphrase sentences like:
Er sagte, sie sei krank
as:
Sie soli krank sein
the subject of the matrix clause would be irretrievably lost; the
above sentence with sollen is therefore not an equivalent paraphrase
of the other sentence.
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Generally speaking, two kinds of SUBJUNCTIVE I can be distinguished.
One expresses wishes, commands, etc., and is caused by a speech act
containing performatives like Ioh wunsohe or Ich befehle. It may
therefore be called "Performative SUBJUNCTIVE I".
The other, more frequent kind, whioh occurs in concessive sentences,
quasi-clansas and Indirect Speech, denotes that the clause in which
it occurs is not truth-functional in the whole sentence, or, in a
different formulation, that the truth value of the clause in which
it occurs is irrelevant to the truth value of the sentence as a
whole. It may be called "Modal SUBJUNCTIVE I".
If A is a matrix clause and B a constituent clause, Modal
SUBJUNCTIVE I will oocur if (A_lB).
The following definition of Modal SUBJUNCTIVE I can therefore be
given:
SUBJUNCTIVE I =df A J B
A and B can each consist of several clauses as in the oase of
counterfactual conditionals in Indirect Speech.
SUBJUNCTIVE I has been shown to hold a position between
SUBJUNCTIVE II, which typioally negates a proposition, and
INDICATIVE, which asserts it positively.
Admoni (1970:196):
[Der Konjunktiv Prasens ist] ein Zeichen der Neutralitat
des Sprechenden in bezug auf die Richtiglcsit (Re&litat)
des Inhalts der fremden Rede. Und als solches bildet
dieser Konjunktiv ein Glied in der Reihe von Pormen, die
in der betreffenden Hinsicht 9ben nioht neutral sind.
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Die Anwendung dea Indikativs gibt kund, daB die Neutralitat
des Sprechers im positiven Sinne uberwunden ist, wogegen
die Anwendung dea Prateritums Konjunktivi von der
(Jberwindung diaser Neutralitat im negativen Sinn zeugt. Vgl.
Er sagt, dai3 er krank iat -
Er sagt, daG er krank sei -
Er sagt, daB er krank ware.
Das Prasens Konjunktivi in der indirekten Rede gehort also
in ein ausgesproohen modales Formensystem hinein, indem es
eine "Nullform" der Modalitat in diesem System bildet.
This observation is not seriously diminished in value by the fact
that the Indicative in the sentence:
Er sagt, daB er krank ist
is probably caused by redundancy deletion from SUBJUNCTIVE I rather
than by INDICATIVE in the deep structure.
It has been shown in this study that Admoni's remarks about the
meaning of the moods in Indireot Speeoh is also true for the other
uses of INDICATIVE, SUBJUNCTIVE I and SUBJUNCTIVE II, as for example
in concessive sentences.
It must, however, be stressed that the use of moods seems to be in a
considerable state of flux at present, especially in colloquial
German, and that a large number of free variations can be found, such
as Indicative occurring for SUBJUNCTIVE I without being caused by any
of the conditions for this transformation mentioned above.
Grebe (1973:113):
Nicht selten findet sich auch, daB der Kbnjunktiv in der
indirekten Rede nicht durchgehalten wird:
Trotz seines Alters habe er noch etwas von einem
Jungen an sich und freue sich immer, wenn er der
Polizei entwischen kann (statt: konne) (Wiesbadener
Kurier 1957).




Like SUBJUNCTIVE I, the modal auxiliaries have two basic functions.
Tarvainen (1976:10):
Die deutschen Modalverben warden [...] normalerweise in
verschiedene Bedeutungsvarianten eingeteilt. Es ware [...]
jedoch angemessener, von zwei verschiedenen Gebrauchsweisen
zu sprechen, und zwar von einem grammatischen und einem
lexikalischen Gebranch, von denen nur in der lexLkalischen
Verwenaung mehrere Bedeutungsvarianten zu unterscheiden
sind, z.B. konnen l) 'Koglichkeit', 2) ,ii^higkeit,,
3) 'Erlanbnis* [♦..]. Bei den grammatischen Gebrauchsweisen
sollte man nicht von Bedeutungsvarianten des Modalverbs
sprechen, denn es handelt sich um analytische Kodi das
Hauptverbs im Infinitiv:
Er diirfte sioh irren - Er diirfte sich geirrt haben.
Hier hat diirfte keine Eigenbedeutung, wohl aber einen
grammatischen Inhalt": •vermutlich' (Potentialitat).
In this study, one of the grammatical uses of modal auxiliaries will
be further investigated.
This is the use which forms part of the paradigm of the modality
component and covers the area between:
Es ist wahr
and:
Es iat nicht wahr.
In this use, the modal auxiliaries are synonymous with modal adverbs
such as sicher, wahrscheinlich. vielleicht. etc. They are used to
show the degree of probability of a given proposition being true.
As already outlined in Section 2.2,, a system of modal propositional
calculus has to be introduced to describe this use.
The classical modal operator N, denoting necessity and expressed
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by MUSS, hardly ever occurs outside mathematical and scientific
descriptions,
Tarvainen (1976:16):
[In wissenschaftlichen Texten hsndelt es sich] bei mils sen
"um eine starkere Betonung der Gultigkeit oder "*ahrheitM
2 2
Da 2p gerade ist, muss es auch q , also auch
q sein.
Hier ist mussen vergleichsweise irrelevant, "weil seine
Funktion nur die 3tarkere Betonung der Gultigkeit der
Aussage ist" Der Kbmmunikationseffekt andsrt sich
kaum, wenn milssen + Infinitiv durch den Indikativ ersetzt
wird:
2 2
Da 2p gerade ist, ist es auch q , also auch q
In most otter texts, MUSS does not signify mathematical or logical
necessity, but "the fact that the speaker is convinced that a given
proposition is factually true.
Grebe (1973:72):
Durch mussen [...] macht der Sprecher dautlich, dafi er
swingende Grunde fur die Annahme und Vormutung hat, dafl
das, was er sagt, aufgrund bestimmter Anhaltspunkte wahr
oder doch wahrsoheinlich ist:
So mufi es gewesen sein. Es muBte etwas passiert sein.
Er raufi wohl verungluckt sein.
In these cases, MUSS expresses certainty (the speaker's subjective
attitude) rather than necessity (objective logical result). There
is, however, little difference as far as the speaker is concerned,
since for him both have the same degree of oonviction. It is,
therefore, justifiable to deal with necessity (N) and certainty (C)
in the same way formally.
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53}
A definition of possibility can be derived from C:
Mp =df -C-p
Possibility is typically expressed by KANN or KUNNTE, which, in
this context, is not to be interpreted as a Subjunctive II form.
Grebe (1973:72):
Mit konnen [...] druokt der Sprecher aas, daB naoh seiner
Meinung, nach seiner Kenntnis der Dinge das, was er sagt,
raoglicherweise wahr ist, daB er aufgrund gewisser Anhalts-
punkte das Ausgesagte fur moglich halt; Ausdruck einer
Vermutung:
Er kann das Geld auch verloren haben. Das konnte
ein gutes Geschaft werden.
Schuls/Griesbach (1967:67):
[Konnen bezeichnet] in der SUBJEKTIVEN AUSSAGE:
1. die ziemlich sichere Vermutung:
Mein Freund kann heute kommen (d.h. aus bestimmten
Grunden glaube ich, daB er heute kommt). - Morgen
kann das Wetter besser werden (d.h. nach meinen
Erfahrungen glaube ich es). - Er kann Deutsch
gesprochen haben (der Sprecher vermutet es, hat es
aber nicht selbst oder nicht deutlich gehort).
2. die nicht ganz so sichere Vermutung durch den Konjunktiv II;
Mein Freund konnte heute kommen. - Morgen konnte
das Wetter besser werden. - Er konnte (vielleicht)
Deutsch gesprochen haben.
The position taken by Schulz/Griesbach seems to be unacceptable to
most native speakers; the KANN-oonstruction is understood to convey
the notion of the possibility of a proposition a3 defined above
rather than that of its certainty. The probability of the proposition
being true is equal to that of its being false.
KONNTE is used to convey the same notion; sometimes it is also used
"Precariousness" (Bouma (1973))
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to express that the speaker does not want the proposition to become
true:
Geh nioht hinein. Der Hund konnte dich belBen.
This can, however, also be interpreted as genuine SUBJUNCTIVE II
denoting a counterfactual conditionalj
'.Venn du hineingingst, konnte dich der Hund beiBen.
In the instances quoted by Schulz/Griesbach the KftNNTS-constructions
are synonymous with the KANN-oonstructions.
A different picture emerges, if KANN and KSNNTE are negated. As was
stated in Section 2.2., in a formula like Mp (it is possible that p)
both the operator M and the proposition p oan be negated. Thus both
-Hp and M-p are possible negations of Hp.
KANN + NEGATION is typically used to express -Mpj
Das kann nicht wahr sein (= Es ist nicht moglich, daB
das wahr ist). Er kann noch nicht zu Hause sein.
If the negating word is stressed, however, KANN + NEGATION expresses
M-p:
Das 'kann sein, das kann auch 'nicht sein.
KtJNNTE + NEGATION always expresses M-p:
Ruf lieber spater an, er konnte noch nioht zu Hause sein
(« Is ist moglich, daB er noch nicht zu Hause ist).
Equally, Cp can be negated in two ways, -Cp and C-p."^ By





^ Since formally Cp is equivalent to Np, the same holds true for
Np, which oan be negated as -Np or N-p.
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C-p is therefore expressed by KAMI + NEGATION} -Cp is realized by
MUSS + NEGATION or BRAUCHT + NEGATION (ZU):
Das braucht nicht wahr (zu) sein (= Es ist nioht notwendig,
dafi es wahr iat). Es ist erst zehn Uhr. Er rauB noch nicht
zu Hause sein (= Es ist nicht sicher, daB er zu Hause ist).
This leaves an area where the probability of a proposition being true
55)
is considered greater than that of its being false, ' This could be
described with the operator P so that Pp means that p is more likely





The negations of Pp, -Pp and P-p, can be considered as equivalent
to each other:
-Pp ** P-p
Pp is usually expressed by WIRD or DtttPTE; MAG also occurs, but
only in set phrases of the type:
Er mag / mochte x Jahre alt sein.
Outside these, it usually conveys the notion of irrelevance, and is
56)
thus synonymous with SUBJUNCTIVE I in concessive clauses: '
Er mag ein guter Schauspieler gewesen sein.
MAG + NEGATION cannot be used to express -Pp (or P-p),
The WIRD-construction, ihich is morphologically identical with
Future I/II and is usually treated as such,^^ has to be interpreted
55 ) "Biased Modal" (Bouma (1975))
56) see Section 2,3.3*2.
57) grebe (1973:86), quoted on p.58 of this study
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as PRESENT. It is characterized as "lacking confirmation":
Das wird wahr sein (= Ea ist wahrscheinlich, daB das
wahr ist). Er wird jetzt zu Hause sein (* Es ist
wahrscheinlich, daB er jetzt zu Hause ist).
DtfRFTE is not to be interpreted as a Subjunctive II form, but has
to be seen as a variant form of Indicative.
Grebe (1973:72):
Bine Annahme oder Vermutung karm der Sprecher [•••] durch
durfte [...] und durch mogen [...] ausdrucken. Durfte
ist hier nicht als Form des Konjunktivs II, sondern wie
eine Form des Indikativs Prasens aufzufaasen:
Haute abend durfte es ein Gewitter geben. Diese
Geschichten durften wohi nicht stimraen. Er mag
etwa 40 Jahre alt sein.
Durch mogen, mehr noch durch durfte wird hier gegenuber
konnen ein hoherer Grad an GewiBheit daruber angezeigt,
daB das Ausgesagte wahr ist.
-Pp is expressed by WIRD + NEGATION and DtlRFTE + NEGATION:
Heute abend durfte es nicht regnen / kein Gewitter geben.
Es ist erst 10 Uhr. Er wird noch nicht zu Hause sein.
-Pp, as a conjunct, is also expressed by SOLLTE in theoretical
conditionals, where it corresponds to English should.
Erben (1972:110):
[•••] insbesondere weist die Umschreibung mit solite betont
auf eine entfemte, gleichsam vom Willt.n des Schicksals
bestimmte Moglichkeit hin:
Wenn ich einmal in diese Lags kommen sollte / Sollte
ich einmal in diese Lage kommen /, dann ...
Conditional clauses of this type have the formula:
(p •» q) & -Pp
^ Glinz (l973:339f.)» quoted on p.59 of this study
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Like SUBJUNCTIVE II, SOLLTS in this context can also be used to
express a polite fiction:
Sollten Sie main Angebot annehmen, so rufen Sie mich
bitte an
where the speaker does not really believe the protasis to be
improbable, but feigns humility.
If the consequent of a theoretical conditional is negated, the
sentence can also take the form:
q, es sei denn, daB p
Y/ir gehen spazieren, es sei denn, daB er kommt.
This sentence is equivalent to:
Wenn er kommen sollte, gehen wir nicht spazieren.
Both have the following formula:
(p -q) & -Pp
p: Er kommt
q: Wir gehen spazieren
The es sei denn, daB-constraction with its Subjunctive I form seems
to be a remnant from Middle Hi$i German. This use of Subjunctive I
59)
is unproductive in modern German, ' but fairly frequent in earlier
forms of the language.
Paul/Moser/Schrobler (1969:465)!
Dem Konj. Pras. im Konditionalsatz (= •Vordersatz*)
entspricht der Indik. Pras. im *Nachsatz':
und r u o c h e got unser s&len pflegen, die
enscheident sich benamen niht (Erec 5839-40);
w e r d e unser zweier kindelin anme antlutze
einem man gellch, deiswfir der wirt aliens rich
(Parzival 55, 28-30); [...]
[...]
^ See Section 2.3»3»2.
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[...J Im Nhd. wars das Verbum finitum am eheaten durch die
Verbindung von "sollte (er oder: ich)" mit dam Infinitiv
wiederzugeben:
Hsollte unser beider (noch ungeborenes) Kind ein
Khabe warden, wahrhaftig, er wLrd reioh
an Tapferkait warden [..*].
Der Xonj. Pras. im Vordarsatz dieser konditionalen Satzge-
fuge bezeiohnet deren potantialen Charaktar.
The denn in es sai denn. dafi is glossed as nisi in Grimm's
dictionary for this and numerous other usages:
Grimm (1860:945):
bei LUTHER [...] steht denn [...] fur nisi, z.b.
solche zuversicht aber und frolioh harz kan nirgend
herkomen dam es wisse da im die sunden vergeben sein
LUTHER [...]. dazu hab ichs nicht gehoret denn heute
1 Mos. 21,26. und wie wir dir niohts denn alles guts
gatan haben 26,29. ioh las dich nicht, du segnest
mich denn 32,26. dis volk redet von nichts denn von
bund Jesa. 8,12.
Ea sei denn. dafi is thus seen to be the last remnant of the way in
ishich Middle and Early New Hi$i German expressed theoretical
conditionals, with denn containing a negation element. It seems
best, therefore, not to deal with it as a speoific use of
Subjunctive I. but as an unanalysed oonjunotion which combines
propositions as outlined above.
In conclusion, it can thus be said that the modal auxiliaries perform
the function claimed by most reference works for SUBJUNCTIVE i/ll,^
i.e. they egress that range of probabilities of which certain truth
(affirmation) and oertain falsehood (negation) are the polar extremes.
This role they share with modal adverbs and particles. Np can be
expressed by notwendigerwsise p, Cp by sioher p, Pp by
^ See Section 2.2.
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wahrsoheinlich p, Mp by vielleicht p or moglicharweiso p. If both
modal adverbs and modal auxiliaries In this usage occur In the
semantic deep structure, redundancy deletion will produce:
Adverb + Indicative of Main Verb
This transformation is obligatory if a deficiency in the tense system
of the modal auxiliaries^ does not permit a specific tense form of
the modal auxiliary in question. Thus, DtlRFTE or WIRD cannot be used
to form a Pluperfect, and if p is:
Er kommt
Pp + Pluperfect has to be expressed as:
Er war wahrsche inlich gekommen.
^ See Tarvainen (1976)
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